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ABSTRACT
Ciro Bayo y  de S eguro la  (1859-1939) i s  a  Spanish  w r i te r  who may 
w e ll be co n sid e red  a member o f th e  G eneration  o f  '9 8 . However, few 
sc h o la rs  know him as  a s ig n i f ic a n t  n o v e lis t  s in c e  n e i th e r  h is  l i f e  nor 
h is  works have been th o rough ly  s tu d ie d . This d i s s e r t a t i o n ,  composed o f  
fo u r ch ap te rs  and an appendix , s tu d ie s  h is  l i f e  and works and p re se n ts  
some o u ts tan d in g  a sp e c ts  o f  C iro  B ayo's most im portan t novels E l p e re -  
g rin o  e n tre te n id o  (1910) and L a z a r i l lo  espaflol (1911) which c le a r ly  
p la ce  him in  th e  main c u r re n t o f  though t and ex p ress io n  o f  th e  Genera­
t io n  o f '9 8 .
The In tro d u c tio n  o u tl in e s  th e  p r in c ip a l  re se a rc h  done on th e  
l i f e  and works o f C iro  Bayo. This i s  fo llow ed by Chapter I  which p re ­
s e n ts  h is  b iography . M a te ria ls  t r e a te d  h ere  in c lu d e  re fe re n c e s  to  
s e v e ra l in fo rm a tiv e  though fragm entary  s tu d ie s  w r i t te n  about Ciro 
Bayo’s l i f e ,  some au to b io g ra p h ic a l n o tes  co n ta in ed  in  th e  a u th o r 's  
w orks, and documentary evidence in c lu d in g  h is  academic reco rd s  and 
dea th  c e r t i f i c a t e .  S ince Bayo as a  w r i te r  draws h ea v ily  on h is  ex­
p e r ie n c e s , which p ro v id e  c h a ra c te r s ,  s e t t i n g s ,  s i tu a t io n s  and f a c tu a l  
in fo rm a tio n , a thorough knowledge o f h is  l i f e  i s  very  u s e fu l in  under­
stan d in g  h is  vo vk s .
Chapter I I  i s  an a n a ly s is  o f  some o f  th e  o u ts tan d in g  f e a tu re s  
o f  th e  w r i te r s  o f  th e  G eneration  o f '9 8 ,  and in c lu d e s : l )  th e  h i s t o r i ­
c a l  ou tlo o k  o f  th e  G eneration  and i t s  concern fo r  th e  backwardness o f
S pain ; 2) i t s  study  o f  th e  Spanish  landscape  and Spanish  ty p e s ; 3) i t s  
in t im a te ,  su b je c tiv e  sea rch  fo r  i d e n t i t y ,  b o th  in d iv id u a l and n a t io n a l ;  
and k)  i t s  a r t i s t i c - a e s t h e t i c  o u tlo o k . R evealing  q u o ta tio n s  from th e  
works o f  sane members o f  th e  G eneration  o f  '9 8  a re  in c lu d ed  to  i l l u s ­
t r a t e  th e se  p o in ts .
EL p e reg rin o  e n tre te n id o  i s  d isc u sse d  in  Chapter I I I  and c r i ­
t e r i a  based on m a te r ia l  developed in  C hapter I I  a r e  a p p lie d  to  th e  work 
to  show i t s  r e la t io n s h ip  to  th e  G eneration  o f '9 8 .
Using th e  same approach, C hapter IV s tu d ie s  th e  L a z a r i l lo  
espafio l. I t  a lso  analyzes th e  n o v e l 's  r e la t io n s h ip  to  th e  o r ig in a l  
L a z a r i l lo  de Tormes.
In  th e  Conclusion g e n e ra l commentary and summary a re  given to  
support th e  in c lu s io n  o f  C iro Bayo among members o f  th e  G eneration  
o f  '9 8 .
The Appendix p rov ides some b r i e f  rem arks about o th e r  works by 
C iro Bayo not t r e a te d  in  th e  d i s s e r ta t io n .
introducci6n
I
En e l  prim er cu a r to  d e l s ig lo  XX ap arece  C iro Bayo de Seguro la  
(l859-1939)» un e s c r i to r  excepcionalm ente dotado de f a c e ta s  a r t f s t i c a s  
v a riad a s  y de cu a lid ad es  p e rso n a le s  de marcada o r ig in a l id a d . E stas 
c a r a c te r f s t ic a s  fueron  reconocidas d u ran te  su v id a  pero en e l  p re se n te  
van aumentando en v a lo r  a l  c o n s id e ra rse  con c re c ie n te  s o l ic i tu d  lo s  
a t r ib u to s  destacados de sus o b ras . C iro Bayo red ac to  novelas de d i ­
v e rse  fn d o le  e n tre  l a s  cu a le s  so b re sa len  l a s  de tem ple n o v en tayoch ista  
en que se  in co rp o ra  l a  c r f t i c a  re g e n e ra c io n is ta  con l a  comprensidn 
to le r a n te .  TambiSn fue  e s c r i to r  de l ib r o s  de im presiones y v ia je s  
ta n to  en Espafia como en Hispanoam&rica. En cuanto  a l a  America H is- 
pana, e s c r ib id  ademas sobre  lo s  exp lo rado res de l a  epoca c o lo n ia l ,  lo s  
l ib e r ta d o r e s , h i s to r ia s  de lo s  p a is e s ,  l a s  re g io n e s , l a  caza , e l  le n -  
guaje  y  l a  p o esla  p o p u lar. Bayo adem&s fu e  poeta  y e d i to r  de v a r ia s  
o b ra s .
En e s ta  volum inosa produceidn r e s a l t a  e l  c a ra c te r  a u to b io g ra -  
f ic o  de su n a rrac io n  en l a  cu a l aparece  don Ciro comunmente en prim era 
persona. Debido a e s ta  a c t i tu d  p e rso n a lis im a  d e l  a u to r  sus l ib r o s  son 
muy amenos a  l a  vez de e s ta r  l le n o s  de observaciones p e n e tra n te s  re ca u - 
dadas a prim era v i s t a .  En sus e s c r i to s  nos perm ite  conocer con mayor 
profundidad e l  l a t i r  de su v id a  y l a  Spoca en que v iv id .  Ademas podemos 
a d v e r t i r  l a  m a ra v illo sa  h a b ilid a d  con que puede t r a s f u n d ir  l a  r e a l id a d
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en obras de v a lo r  a r t l s t i c o ,  en p a r t ic u la r  l a s  dos novelas de c a r£ c te r  
n o v en tay o ch is ta : E l p ereg rin o  e n tre te n id o  (M adrid, 1910) y e l  L a z a r i l lo
espafiol (M adrid, 1911).
A p esa r de no l l e g a r  a l a  a l t u r a  e s te t i c a  de algunos miembros 
de l a  G eneracion d e l 98 , por ejemplo V a lle - In c l£ n , es un a r t i s t a  exce- 
l e n t e .  AdemOs sus re f le x io n e s  n oven tayoch istas  afiaden una fa c e ta  mas a 
l a  l i t e r a t u r e  de su epoca. Como lo s  miembros de l a  GeneraciOn d e l 98, 
lam enta e l  a t r a s o  espanol y la s  consecuencias deprim entes que se  produ- 
cen en su p a t r i a .  Las novelas noven tayoch istas  de don Ciro a l  r e v e la r  
sus r e c o r r id o s  por Espafia d e la ta n  lo s  m ales d e l p a is  a l  n iv e l de l 
pueb lo . Por medio de e s ta s  cam inatas e sc ru d rih ad o ras  e l  le c to r  puede 
o b se rv e r c6mo lo s  m ales de Espafia a fe c ta n  l a  v id a  d ia r ia  de lo s  espa- 
fio le s .
Como lo s  o tro s  n oven tayoch istas  tam bien expone en sus obras su 
d isp o sic iO n  p e rso n a l a n te  l a  v id a  y e l  c a ra c te r  de l a  e x is te n c ia  humana. 
M uestra don Ciro su ad ap tac i6 n  p erso n a l a l  f l u i r  de l a  e x is te n c ia  en El 
p e reg rin o  e n tre te n id o  y en e l  L a z a r i l lo  espafiol y tam biin  e l  d iseno 
p a r t ic u la r  de l a  v id a  que su  s e n s ib i l id a d  l le g a  a p e r c ib i r .  Con r e s -  
pecto  a  su a c t i tu d  a n te  l a  e x is te n c ia  C iro Bayo se  d es taca  como e l  
e s c r i to r  mas despreocupado y hum orista de l a  G eneracion d e l 98.
In c lu y e  en sus ob ras  n oven tayoch istas  l a  a c t i tu d  p e rsp icaz  que p rov iene 
de su v id a  vagabunda. Aunque no se  in c l in a  a l a s  s is te m £ tic a s  m ed ita - 
c io n es  f i lo s o f i c a s  como algunos de sus companeros de G eneraci6n, don 
C iro expone su tilm e n te  en sus novelas n oven tayoch istas  su f i l o s o f l a  
o p tim is ta  a n te  l a  v id a .
Dentro de lo s  moldes d e l genero p ica re sco  emplea una a c t i tu d
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an d a rie g a , bur Io n a , y  p e n e tra n te  an te  e l  estado  de l a  sociedad  espafiola. 
Pero d e s c a r ta  a  l a  vez l a  amargura y acerb id ad  que van en c o n tra  de su 
c a rS c te r  o p tim is ta  y despejado .
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Ciro Bayo y sus obras han sido  o b je to  de numerosos a r t ic u lo s  y
e s tu d io s ,  pero desafortunadam ente l a  m ayoria de e s to s  son muy incom-
p le to s .  D urante su  v id a  no e x is te  ningfin e s tu d io  b io g r& fico . Aparece
s in  embargo en 1930 una breve aunque n u tr id a  a u to b io g ra f ia  en l a
E n cic loped ia  E spasa.1
En e s ta  Spoca e l  c r l t i c o  mas s o b re s a lie n te  es A zorln , Sefiala
con a c ie r to  en e l  P r6logo de E l p ereg rin o  e n tre te n id o —que luego lo
s e ra  Pr6logo d e l L a z a r i l lo  espaflo l—que "El l ib r o  de Ciro Bayo no es
una g u la , n i aun en un sen tid o  am plio , l a t o ;  es mfis b ien  una obra sen - 
2t im e n ta l ."  P ero , despuSs, A zorin d e ja  l a  c r i t i c a  de l a  novela de don 
Ciro y se  ex tien d e  en e l  tema de l a s  g u ias  para  l a s  reg iones de EspaHa, 
Ademas de e s ta  v a lo ra c i6 n , aparece  en 1911 en e l  volumen te rc e ro  de La 
L ectu ra  una resefla  b ib l io g ra f ic a  anonima sobre e l  L a z a r illo  espanol que 
seffala que e l  e s t i l o  es " . . .  c a s t iz o ,  s e r io ,  f r i o ,  o b je t iv o , s in  sombra
O
de ornamentos r e to r ic o s  n i expansiones se n tim e n ta le s ,"  que es una obra  
que re v e la  e l  l a t i r  de l a  v id a  de pueblos o lv id ad o s , y que e l
^E n cic loped ia  U n iv e rsa l I lu s t r a d a  Europeo-Americana, Apendice 
(Vol. I ,  M adrid, 1930), p . ll*20.
2Jo se  M artinez Ruiz (A zorin ), Pr6logo a l  L a z a r il lo  espanol de 
C iro Bayo (M adrid, 1911), p . 6.
An6nimo, " L a z a r i l lo  esp aflo l,"  La L ectu ra  3 (1911), p . ^51.
It
p ro ta g o n is ta  es " . . .  un an d arln  su fr id o  y o p tim is ta , d isp u e s to  a  saca r 
g ra to  Jugo de l a  v id a , dotado d e l e q u i l ib r io  m£s f e l i z  de sus hum ores."^
J u lio  Cejador y F rauca , en su H is to r ia  de l a  lengua l i t e r a t u r a  
c a s te l la n a  (1920), in c lu y e  un tro z o  de una c a r ta  de Bayo donde sefia la  
que ta n to  El p ereg rin o  en tre te n id o  como e l  L a z a r i l lo  espaflol t r a t a n  de 
renovar e l  genero p ic a re sc o . ^
E stas  son l a s  obras de c r l t i c a  s o b re s a lie n te s  d u ran te  l a  v id a  
de Bayo. E l r e s to  de l a s  obras c r i t i c a s  o r e p i te n  lo  d icho por e s to s  
c r f t i c o s  o son tra b a jo s  que no pasan de se r  una encadenaci6n de c i t a s  
tomadas de l a  obra que se  c r i t i c a .
Despues de l a  m uerte de C iro Bayo aparecen  por prim era vez 
ob ras  b io g ra f ic a s  de c a lid a d . A lo s  c inco  anos de haber f a l le c id o  don 
C iro , La E s ta fe ta  L i te r a r ia  p u b lica  en su ndimero d e l 5 de marzo de 19M 
(pagina 2) dos a r t lc u lo s  de lo s  hermanos B aro ja , R icardo y P fo , donde 
recuerdan  a su  amigo mutuo. Aquel r e l a t a  en su a r t f c u lo  t i t u la d o  "El 
(iltim o a v e n tu re ro , Don C iro , so ldado , v ia je r o ,  p o e ta , a s c e ta  y bohemio" 
lo s  aco n tec im ien to s de l a  excursion  en que lo s  dos hermanos en companla 
de C iro Bayo fueron  desde Madrid a l a  f ro n te r a  de P o rtu g a l; don P io , por 
su p a r te ,  en "Don Ciro Bayo y Segurola" nos o fre c e  muchos pormenores 
sobre l a  v id a  y  l a  c a r re ra  l i t e r a r i a  de don C iro , especia lm en te  despues 
de 1900, que es cuando se hizo  amigo de € l .
Manuel Cardenal I ra c h e ta  p u b lica  en 1952 un ex ce len te  a r t ic u lo  
t i tu la d o  "El p ereg rin o  e s c r i to r  don C iro Bayo y de Segurola
^Anonimo, "L a z a r illo  e sp ah o l,"  p . 1*52.
5
J u l io  Cejador y F rauca, H is to r ia  de l a  lengua £  l i t e r a t u r a  
c a s te l la n a  (M adrid, 1920), X III , pp. 99-100.
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( 1 8 5 9 - 1 9 3 9 ) que con empeffo c i e n t i f i c o  acude a  la s  obras au to b io g ra -  
f ic a s  de Bayo y a  lo s  ex ped ien tes  u n iv e r s i t a r io s ,  e l  d e l I n s t i t u to  Cer­
v an tes  donde se  ju b i l6  e l  a u to r ,  y e l  de fa l le c im ie n to .
La c r i t i c a  de lo s  {Lltimos t r e i n t a  afios reconoce con mayor p re -  
c is i6 n  la s  cu a lid ad es  a r t i s i t i c a s  de l a s  obras de Bayo. E n tre  muchos 
c r i t i c o s  so b re sa len  a lg u n o s. La E s ta fe ta  L i t e r a r i a , en su  ndbnero del 
5 de marzo de 1 9 ^  (pag ina 1 6 ) , in c lu y e  un a r t ic u lo  de M. G arcia  Venero 
"Un 98 o lv id a d o , alma ib £ r ic a  y e s t i l o  c l a s ic o ,"  donde seria la  que 
"E n tre  e l  re to r ic ism o  p r e c io s i s ta  de V a lle - In c l£ n , l a  fo rzad a  sequedad 
de B aro ja , e l  p u n till ism o  de 'A z o r in ',  e l  desgarbo de M aeztu, e l  so b re - 
s a l to  y a  l a s  veces r e to rc id o  gen io  id iom £tico  de Unamuno, e l  e s t i l o  de 
Bayo su rge con l a  c la r id a d  y s e n s ib i l id a d  d i r e c ta  de lo s  e s c r i to r e s  
c l l s i c o s . "
Sfiinz de R ob les , en su l i b r o  de c r i t i c a  La novela esparto l a  en 
e l  s ig lo  v e in te  ap arec id o  en 1957 reconoce e l  v a lo r  de Bayo: " in s is to
en que C iro Bayo fu e  de lo s  e s c r i to r e s  de su epoca que m£s a r t e  o r ig i ­
n a l y fecundo l le v 6  a  sus e s c r i to s .  A rte v i r i l ,  f e b r i l ,  audaz, e x tra n a -
•7
mente ilu m in ad o ."
Joaquin  de Entram basaguas, en su co lecc i6 n  La me.jores novelas
Q
contem poraneas (1959), escoge El p e reg rin o  e n tre te n id o  como l a  mejor
Manuel Cardenal I r a c h e ta ,  "El p ereg rin o  e s c r i to r  don Ciro 
Bayo y de S egurola  (1859-1939)," C lavilefio  3 (1952), pp. 33-38.
7F ederico  C arlos Sainz de R ob les, La novela espanola  en e l  
s ig lo  XX (M adrid, 1957), p . 67.
8 .Joaquin  de Entram basaguas, Las me.jores novelas contemporaneas 
(Vol. IV, B arcelona, 1967 ) ,  pp. 57-250.
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novela  espaKola de 1910. E ste  c r l t i c o  ademfis p re se n ta  una b ib l io g r a f la  
ex ce len te  que va encabezada por una in tro d u cc i6 n  en que aparecen  la s  
s ig u ie n te s  p a la b ra s  r e f le x iv a s :  "OJalU que a lg u ien  dedique a  e s te  e s ­
c r i t o r ,  ta n  in te r e s a n te  como o lv id ad o , e l  e s tu d io  deten ido  que merece 
y  cuen te  algfin d la  con una e d ic i6 n , a l  menos a n to l6 g ic a , de sus o b ra s .
Joseph H. S ilverm an, en "V a lle -In c la n  y Ciro Bayo: sobre una
fu e n te  desconocida de T irano Banderas" ( i 960 ) ,  m uestra c6mo un p e rso n a je  
de un l ib r o  de C iro Bayo sobre  un exp lorador de America (Lope de A g u irre , 
en Los m araflones) es e l  p ro to tip o  de T irano B a n d e ra s .^
Por lo  g e n e ra l lo s  in v e s tig a d o re s  se  han m ostrado mas ap to s  o 
mas in c lin a d o s  a  o frec e rn o s  b io g ra f ia s  p a rc ia le s  o a r e p e t i r  porciones 
de b io g ra f ia  que a  p roporcionarnos e s tu d io s  m et6dicos y completos sobre  
l a  v id a  de Bayo. Tambien hace f a l t a  una s is te m £ tic a  y c o n s is te n te  ex- 
p lo ra c i6 n  de l a s  obras n o v en tayoch istas  de don C iro , El p ereg rino  e n tr e ­
ten id o  y e l  L a z a r i l lo  e sp an o l, que son lo  mejor de su producei6n l i t e ­
r a r i a  p a ra  m o stra r su f i l i a c i o n  con e l  movimiento renovador de l a  
G eneraci6n d e l 9 8 . No se ha an a lizad o  tampoco l a  v is io n  p e rso n a l de 
Bayo en cuanto  a l a  esen c ia  de Espafia y l a  r e la c io n  de lo s  poderes 
g u b ern a tiv o s  espafioles con e l  ind iv iduo  en su epoca o en e l  pasado h i s -  
t6 r ic o  que hab ia  t r a fd o  l a  nacion  a un a tr a s o  vergonzoso.
Se debi6 haber hecho un e s tu d io  de l a  la b o r  e s te t i c a  de don 
Ciro re p re se n ta d a  en e s ta s  dos novelas n o v en tay o ch is ta s . Sainz de
g
Entram basaguas, Las me.jores novelas contem poraneas, p . 55.
■^Joseph H. S ilverm an, "V alle  In c la n  y C iro  Bayo: sobre una
fu e n te  desconocida de T irano B anderas. 11 Nueva R ev is ta  de F ilo lo g ia  
H isp an ica , lU ( i 960 ) ,  pp. 73-88.
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Robles se  percatO  en La novela espaflola en e l  3 ig lo  XX de le, m a ra v illo sa  
co n tex tu ra  de l a s  obras n oven tayoch istas  de n u es tro  n o v e lis ta  a l  o b se r-  
v a r  que:
Son, p u es , dos n o v e la s , de co n s tru cc i6 n  h a r to  he terodoxa , l le n a s  
de amenidad, de im presionism o su g e s tiv o , de in g en io sas  in t e r p r e ta -  
c io n es  de hombres y  am bien tes. En ambos l ib r o s  m antiene C iro Bayo 
l a  a tra c c i6 n  humana d e l p lc a ro —un ta n to  p fcaro  e l —por medio de 
rap id o s  y  sabrosos ep iso d io s  y d ia lo g o s  a  lo s  que f lu y e  e l  canon de 
l a  p ic a rd ia .  Tales ep iso d io s  r e s u l ta n  ya como crudos y p ro v o ca tiv o s  
a g u a fu e r te s , ya como Oleos de chorreadas y b r i l l a n t e s  p in c e la d a s , 
ya como f in a s  san g iiin as .11
J u ic io s  g e n e ra le s  como e s te  aunque r e s u l ta n  exactos no pueden m o stra r
plenam ente e l  desenvolvim iento  de un a r t i s t a  ta n  o r ig in a l  y ap licad o
como lo  es C iro Bayo.
E sta  d is e r ta c i6 n  se  propone rem ediar l a s  d e f ic ie n c ia s  que 
e x ls te n  en to rn o  a  l a  v id a  y obras noven tay o ch ista s  de don C iro . Des­
pues de reco g er l a s  ap o rtac io n es  re le v a n te s  de l a  c r i t i c a  in ic ia rem o s 
n u es tro  e s tu d io  sigu iendo  l a  s ig u ie n te  t r a y e c to r ia .
En e l  C ap itu lo  I  n u es tro  in te r e s  se  con cen tra  sim ultaneam ente 
en l a  v id a  y en l a  c a r re ra  l i t e r a r i a  de Ciro Bayo ya que, como hemos 
seH alado, sus e x p e rien c ia s  v iv id a s  proporcionan e l  m a te r ia l  o a l  menos 
l a  m a te ria  prim a p a ra  sus l i b r o s .  Seguimos e l  i t i n e r a r i o  de su v id a  
desde su  nacim iento  en 1859> sus e s tu d io s , sus affos en America y su 
m uerte en 1939* Estudiarem os tam bien lo s  acaece res  de su v id a  r e l a -  
cionados con su obra y a  l a  vez mostraremos sus v ln cu lo s  con lo s  o tro s  
miembros de l a  G eneracion d e l  98, sus e d i to re s ,  su in a l t e r a b le  indepen- 
dencia  p e rso n a l y la s  a c t i tu d e s  que lo  gu ia ro n  en l a  v id a .
El C ap itu lo  I I  c o n s is te  en una exposiciO n de lo  que c o n s titu y e
^ S a in z  de R obles, La novela . . . ,  p.  67.
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l a  G eneraci6n d e l 98 seflalando en c u a tro  secc io n es  su a c t i tu d  en cuanto 
a  l )  su p e rsp e c tiv a  h is tO r ic a  en r e la c i6 n  con e l  marasmo de EspaHa,
2) su e s tu d io  d e l p a is a je  espaflol que in c lu y e  e l  te r re n o  y  e l  pueblo 
espaflol p a ra  l l e g a r  a comprender l a  e sen c ia  n a c io n a l,  3) su In tim a , 
s u b je t iv a  bflsqueda a n te  e l  c a r£ c te r  espaflo l, o s e a , l a s  a c t i tu d e s  p e r -  
sonales  r e f le ja d a s  en l a  n ac io n , y k) sus puntos de v i s t a  a r t i s t i c o s  y 
lo s  elem entos que in c lu y e  en su a r t e .
En e l  C apftu lo  I I I  analizarem os El p e reg rin o  e n tr e te n id o , de 
Ciro Bayo, ten iendo  en cuen ta  lo s  m atices  de l a s  adap tac iones in d iv i -  
dua les  d e l a u to r .  E ste  mismo esquema lo  hemos de a p l ic a r  a l  C apftu lo  IV 
que t r a t a  de l L a z a r i l lo  espaflo l. Ademas, estudiarem os e s ta  novela en 
su r e la c io n  con El L a z a r i l lo  de Tormes, e l  p ro to tip o  d e l genero p ic a -  
re s c o , y  notaremos d ife re n c ia s  e n tr e  ambas obras que p a r te n  d e l deseo 
de don C iro de no in c lu i r  elem entos n eg a tiv o s  que re c u rre n  en l a  obra 
anonima.
La ConclusiOn de e s ta  d ise r ta c iO n  r e c o p i la  y comenta l a  c o n t r i -  
buci6n de Ciro Bayo a l a  producei6n l i t e r a r i a  de l a  G eneracion d e l 98 
y  sefia la  por que se  l e  debe l e e r ,  e s tu d ia r  e in c lu i r  e n tre  lo s  miembros 
de l a  G eneracion d e l  98.
F inalm en te , e l  Apendice c l a s i f i c a  e l  r e s to  de lo s  l ib r o s  d e l 
a u to r ,  da un breve con ten ido  de l a s  obras y sefiala  puntos de in te re s  
en a lgunas de e l l a s .
C A p fm o  i
VIDA Y CARRERA DE CIRO BAYO
A. In tro d u cc io n
Ciro Bayo ap arece  ta n  ex cen trico  en su v id a  como in te re s a n te  en 
sus o b ras . Es un s e r  in depend ien te  s in  re se rv a s  que no perm ite  que 
n a d a ' en su v id a  se  entrom eta con su l i b e r t a d .  Gran amigo de la s  andan- 
z a s , de una n a tu ra le z a  fogosa que lo  in c l in a  a  conocer todo y a todos 
s in  m elindres geograficos,, economicos o s o c ia le s ,  se encamina por 
Espafla, Europa y l a  America d e l Sur cornu un ind iv iduo  fu e r te  y a le g re ,  
como un a v en tu re ro . Siempre im pelido por su c o n s ta n te  e in s a c la b le  
c u rio s id a d  in te l e c tu a l  t r a t a  de ver y o i r  to d o . Don C iro no es un in d i ­
viduo que en v id a  anda buscando e l  resguardo  hogarefio y l a  comodidad 
burguesa; todo lo  c o n tr a r io .  Constantem ente se  h a l la  enfrentando r i e s -  
gos por lu g a re s  poco t r a n s i ta d o s ,  v e rb ig ra c ia ,  l a s  se lv e s  am azSnicas.
La raz6 n  y lo s  p recep to s  c o r r ie n te s  se  someten a su ca rfic te r  espontSneo 
de inconform idad con l a  v id a  s e d e n ta r ia . E nsalza e impone su re b e ld ia  
a n te  la s  seguridades de l a  v id a  moderna llev an d o  como iinico resguardo  
una co n fian za  in a l te r a b le  de que de algun modo, a pesar de lo s  a p r ie to s  
en que se  pueda e n c o n tra r , s a ld ra  i le s o  s in  comprometer su in d iv i -  
d u a lid ad .
Tiene indudablem ente una e x is te n c ia  que e s ta  reb o san te  de 
hechos en que impera su p e rso n a lid ad  v ig o ro sa . El d ic c io n a r io  de
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l i t e r a t u r a  espaflola se  adm ira de v id a  ta n  in te re s a n te  a l  se fia la r que 
C iro Bayo e s : " E s c r i to r  mas in te re s a n te  por su v ida  que por su o b ra ,
ya que t i e n e  av en tu ras  como la s  de c u a lq u ie ra  de sus n o v e la s ."1
Don C iro , como o tro s  muchos e s c r i to r e s ,  e s c r ib e  obras basadas 
en l a s  ex p e rie n c ia s  p e rso n a le s  que in te g ra n  una v id a ; aun en sus obras 
de im aginaci6n muchos de lo s  in c id e n te s  y p erso n a jes  r e f l e j a n  ex p erien ­
c ia s  de e x is te n c ia  ta n  a tra y e n te .  Puede d e c ir s e  y j u s t i f i c a r s e  que, a l  
v i v i r ,  C iro  Bayo recauda no s6 lo  m a te r ia l  para  sus obras de v a lo r  l i t e -  
r a r io  s in o  tam bien m a te r ia l  puramente m ercenario . Como ta n to s  l i t e r a -  
to s  espaflo les, v iv e  p a ra  su a r t e ,  pero como e s te  no l e  s irv e  para  
so b re v iv ir  t ie n e  momentos en que se  t ie n e  que re d u c ir  a  r e d a c ta r  obras 
de t ip o  com erc ia l.
B. La In fa n c ia
2
C iro  Bayo nace en Madrid e l  16 de a b r i l  de 1859. Es h i jo  
n a tu ra l  d e l banquero Adolfo Bayo, hecho que aparentem ente l e  enorgu- 
l l e c e  cuando ya es ad u lto  pues de acuerdo con su amigo, e l  c e le b re  
n o v e l is ta  noven tay o ch is ta  Plo B aro ja , su condici6n  de nacim iento es
Germ an B le ib erg  y J u lia n  M arlas , D icc ionario  de l i t e r a t u r a  
espaflola (M adrid, 196U), p . 8 5 .
2
E n cic loped ia  U n iv ersa l I lu s t r a d a  Europeo-Americana, Apendice 
(Vol. I ,  M adrid, 1930), p. 1420. Segtin Joaquin  de Entram basaguas,
" . . .  lo s  documentos fe h a c ie n te s  nos dem uestran que don Ciro Bayo y 
Segurola naci6  e l  16 de a b r i l  de i860 . . .  ."  Ya que Entrambasaguas no 
nos in d ic a  cu a les  son e s to s  "documentos fe h a c ie n te s"  n i ex p lica  por 
qu i don C iro  quiso  cam biar su fecha de nacim iento por un aflo (in ica - 
m ente, debemos a te rn e rn o s  a  lo  que in d ic a  e l  au to r sobre s i  mismo. 
Joaquin  de Entram basaguas, Las m ejores novelas contemporaneas (Vol. IV, 
B arcelona, 1967) ,  p . *♦.
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motivo de o rg u llo  a l  h ab la r  de su pasado . Su madre es doSa Ramona de 
S e g u ro la .** Los S egurolas son de P asa je s  de Guiptizcoa y lo s  Bayo son 
probablem ente de Yepes, en l a  p ro v in c ia  de T oledo.^  Su herm anastro  es
g
e l  fu tu ro  b a r lto n o  P e re ll6  de S egurola .
La fa m ilia  se  t r a s la d a  a  B arcelona, donde C iro Bayo e s tu d ia  de 
b a c h i l le r  en l a s  Escuelas P la s ,  es expulsado d e l in te rn ad o  por haber 
e s c r i to  en compafUa de ion co n d isc lp u lo  una semblanza c a r ic a tu re s c a  de 
l a  fa c u l ta d  d e l c o le g io . Se gradtia de b a c h i l le r  de l a s  E scuelas P las  
de M ataro, c iudad  a 27 k iltfm etros de B arce lona , a  l a  edad de c a to rc e
O
Plo B aro ja , Memorias (M adrid, 1955), p. 588* Entrambasaguas 
sefia la  que " . . .  fu e  h i jo  leg ltim o  de don V icen te  y de su m ujer dofia 
Ramona S egurola  . . . . "  Entram basaguas, l o c . c i t . De nuevo, Entrambas­
aguas no nos in d ic a  l a  fu e n te  de e s to s  d a to s , Probablem ente se  basa 
p a ra  e s ta s  a firm acio n es en e l  exped ien te  d e l I n s t i t u to  C ervantes donde 
se  a s i lo  C iro Bayo cuando e s tab a  v ie Jo  y cansado: Manuel C ardenal I r a -
c h e ta , "El p e reg rin o  e s c r i to r  don Ciro Bayo y de Segurola (1859-1939)," 
C lav ile flo , 17 (1952), p. 3^. Es p o s ib le  que e l  ind iv iduo  que apuntaba 
lo s  da tos en e l  a rch ivo  pudo haber cometido e s te  d e s l iz  a l  hacer sus 
a p u n te s ,
I.
Cardenal I r a c h e ta ,  l o c . c i t . El exped ien te  d e l  I n s t i t u t o  Cer­
v an tes  es e l  {Lnico documento que nos p roporciona e l  nombre de l a  madre 
de C iro Bayo. Silste no hace ninguna mencion de sus padres en su a u to -  
b io g ra f la  de l a  E n e ic loped ia  E spasa. S i se  b u rlo  en c ie r to  se n tid o  de 
su padre a l  poner su  r e t r a to  en vez d e l  suyo prop io  en e s ta  e n c ic lo -  
p ed ia . La a c t i tu d  n eg a tiv a  de don C iro a n te  sus p ro g e n ito re s  nos in ­
c l in e  a  pensar que t a l  vez sea c i e r to  que fue  h i j o  i le g l t im o .
^B aroja , l o c . c i t .
I b id . Entrambasaguas d ic e  que " . . .  s<5lo he logrado  a v e rig u a r  
que tu v ie ro n  lo s  padres uno o dos h i jo s  mas, que se  sabe de un hermano 
o cufiado de don C iro que, s in  t r a t a r s e  con e l ,  v iv ia  en A m erica." 
Entram basaguas, l o c . c i t . O tra vez no sabemos n i como n i  quien  propone 
e s to s  d a to s . Por Plo B aroja sabemos que t e n ia  un herm anastro en EsparSa. 
En e l  a r t lc u lo  "Los u ltim os afios de don C iro Bayo" se  menciona que te n ia  
un hermano en America con quien no m antenla co rresp o n d en c ia , pero no se 
puede saber s i  e s te  hermano e ra  e l  herm anastro o no. Anonimo, "Los 13 
liltim os afios de don C iro Bayo," La E s ta fe ta  L i t e r a r i a , numero uno d e l 5 
de marzo de 19^ ,  p . 1 6 .
^E ncic loped ia  Espasa, l o c . c i t .
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afios y  m edio; don Manuel Mir y N avarro , s e c re ta r io  d e l I n s t i tu to  de
Segunda Ensefianza de B arcelona, en e l  exped ien te  de C iro Bayo in d ic a
"Que e l  in te re sa d o  en CsicD v e in te  y ocho de Setiem bre d e l  m il ocho-
c ie n to s  s e te n ta  y  t r e s  v e r i f ic o  en e l  Colegio de l a s  E scuelas P fas de
M ataro lo s  dos e je r c ic io s  p ara  e l  grado de B a c h il le r ,  obteniendo l a
c a l i f ic a c io n  de Aprobado en ambos, y expedido e l  mismo d ia  por e l
8p ro p io  C olegio . . . . "
C. La a d o le scen c ia
Al m orir su p ad re , su  madre se  casa con Andres P e re l lo ,  oriundo  
de V a len c ia . El joven co n s id e rs  a b o r re c ib le  e l  nombre de su p a d ra s to .
A p esa r de e l l o ,  e s te  va de V alencia  a Barcelona a  rec o g e rlo  y t r a e r lo  
a l  lado  de su m adre.^ Segtin su exped ien te  en l a  U niversidad  de Barce­
lo n a  se  ha m a tricu lad o  p ara  e l  curso  de 1873-187** tamando la s  a s ig n a -  
tu r a s  de H is to r ia  N atu ra l y Ampliaci6n de F ls ic a ,  pero en ambas es 
suspend ido .
Regresan por mar ya que lo s  c a r l i s t a s  han co rtad o  e l  f e r r o -  
c a r r i l  en v a r io s  puntos e n tre  la s  dos c iudades. El vapor Raimundo 
L ulio  lo s  t r a n s p o r ta  a V alencia  y en d icha nave v ia j a  asimismo e l  Es- 
tad o  Mayor d e l g e n e ra l de A lfonso X III , M artinez Campos.^ Segtin sus
8E ste  d a to , segdn e l  exped ien te  de C iro Bayo en l a  U niversidad  
de B arcelona. Cardenal I ra c h e ta  ve una c o n trad ic c i6 n  en que don Ciro 
haya dicho que e s tu d io  en B arcelona cuando en re a l id a d  se graduo en 
M ataro. Cardenal I ra c h e ta ,  l o c . c i t . Nos parece  probab le  que don C iro 
haya cursado l a  m ayoria de sus e s tu d io s  y que despues de su expulsion  
lo s  haya term inado en M ataro. Entrambasaguas in d ic a  que l a  fecha de l a  
g raduacion  fu e  en mayo de 1875 , fecha im posible ya que e l  expedien te  de 
l a  U niversidad  de B arcelona in d ic a  que don C iro e s ta b a  m atricu lad o  en 
e l l a  p a ra  e l  curso  de 1873 a I 87U. Entram basaguas, l o c . c i t .
oCiro Bayo, Con Dorregaray (Madrid, 1912), pp. 9-10.
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recuerdos Ju v en ile s  don C iro rememora que "en aquel entonces e l  nombre
de e s te  g e n e ra l l le n a b a  l a  boca con so lo  p r on un c i a r lo . P ron to ,  en
compafila de su  p a d ra s to , puede e n tr e v is ta r s e  con e l  " c a u d illo  de Sa-
g u n to ."  EL muchacho queda inm ediatam ente im presionado con e l  sem blante
v a r o n i l ,  e l  c o n tin e n te  de t ra n q u il id a d  y con fian za  y e l  p o r te  s im patico
d e l m i l i t a r .  Don Andres lo  conoce desde cuando h ab la  levan tado  e l
canton  de V alencia  ese  afio, 1873. EL g e n e ra l ,  don A rsen io , l e  p regun ta
araablemente a l  Joven que q u ie re  s e r ,  y don C iro l e  c o n te s ts  que q u ie re
se r  m i l i t a r .  El p ad ras to  aparentem ente t ie n e  o tro s  p lan es tra za d o s
para  e l  Joven y se  in te rp o n e  en l a  co n v ersac io n ; c o n c i l ia  sus deseos
de que sea  medico con lo s  d e l Joven a l  in d ic a r le  a l  g en e ra l que r e s u l -
t a r a  medico m ilita r . '* '1 M artinez Campos entusiasm a a l  p resu n to  galeno
m i l i t a r  d ic ie n d o le  que tenga  animo, que s ig a  a d e la n te  y l e  da una p a l -
mada en e l  hombro. C iro queda ex ta s ia d o  con ta n  buen rec ib im ien to  y
recu erd a  que "e s to  colmo mi entusiasm o. S en t! como s i  e l  g en e ra l me
12h u b ie ra  dada l a  pescozada de c a b a lle ro  de l a  Tabla Redonda."
Con e s te  e lo g io  ta n  es tim ab le  Ciro Bayo queda ir re m e d ia b le -  
mente empeflado en hacerse  so ldado . C onsiders que " . . .  l a  m ejor c a r re r a
JO
para  todo Joven que no sea una g a l l in a ,  e ra  de l a s  arm as." Su i n c l i -  
naci6n  e s ta  animada por e l  estado  de g u erra  en que se h a l la  l a  reg io n  
de V a len c ia . A causa de l a s  numerosas b a ja s  en lo s  e j e r c i t o s ,  Jovenes 
re c ie n  s a lid o s  de la s  academ ias se  h a lla n  rapidam ente co n v ertid o s  en 
c a p i ta n e s , y  an te s  de lo s  t r e i n t a  ados en co roneles  y b r ig a d ie re s .
^ B a y o , Con D orregaray , pp. 9-10. ^ I b i d . , pp. 11-12.
12I b i d . , p . 12. 13I b i d . , p. 15.
ll*
E l joven  Bayo se  p e rc a ta  de que un d e c re to  de g u e rra  d e c la ra
que se  l e  dara  e l  t f t u l o  de a lfG rez  de m i l ic ia s  p ro v in c ia le s  a  todo
joven que se  p re se n te  a  un examen p ara  e l  cu a l e l  Manual p a ra  Cabos £  
S argen tos es s u f ic ie n te .  Al l e e r  l a  co n v o ca to ria  d ispone inm ed ia ta­
mente que siendo  ya b a c h i l le r  lo  Gnico que n e c e s i ta  es e s tu d ia r  p ara  e l  
examen. Con d in e ro  sacado por engaflos de su  madre se  p re se n ta  a n te  e l  
t r ib u n a l  m i l i t a r ,  c o n te s ta  a lgunas p regun tas  sobre  a r i tm e t ic a ,  geogra- 
f l a  y t a c t i c a  y s a le  aprobado, Tambien l e  ayudan su  temprano d e s a r ro l lo  
y  su  e s ta tu r a .  Al d fa  s ig u ie n te  aparece  en El M ercan til V alenciano 
e n tre  l a  l i s t a  de lo s  a fo rtu n ad o s . Lo Gnico que l e  f a l t a  es que le  
aprueben l a  p ro p u esta  en M adrid y que e l  nombramiento ap arezca  en la  
G ace ta .
M ientras ta n to  C iro continG a con l a  esperanza de que su madre
y su p ad rasto  no conozcan sus p lan es . Pero su fa m il ia  l l e g a  a  e n te -
r a r s e ,  y en l a  c a p i ta n ia  averig iia  que se l e  ha dado ca rp e tazo  a su 
promocion. E l p a d ra s to , m ediante amigos in f lu y e n te s ,  incluyendo e l  
c a p ita n  g e n e ra l d e l d i s t r i t o ,  ha impedido que l a  p ro p u esta  l l e g a r a  a 
M adrid .1**
M ientras t ie n e  en su mente e s ta s  id eas  m i l i t a r i s t a s ,  se  m a tr i-  
c u la  en l a  F acu ltad  de C iencias en l a  U niversidad  de V alencia  p a ra  e l  
curso  de 1873-187^; es suspendido en B otanica y M inero log la  y aprobado 
en Zoologfa. S igue en l a  u n iv e rs id a d  aunque aumenta su desgano— 
F ran c isco  C aba lle ro  In fa n te  y Duero, s e c re ta r io  g e n e ra l de l a  u n iv e r s i ­
dad, expide lo s  an teced en tes  de C iro Bayo en V alencia  e l  U de
Bayo, Con Dorregaray, pp. l6-l8.
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sep tiem bre  de l 8 j 6  ind icando que:
En e s ta  U n iv ersid ad , p rev io  e l  pago de dos p lazos de m a tr ic u la ,  
co n s ta  i n s c r i t o  en Qulmica G eneral y B otanica y M inerologia a la s  
que no se  ha p resen tad o  a  examen, y como haya s o lic i ta d o  t r a s la d a r  
sus e s tu d io s  a  l a  expresada U niversidad  de Barcelona con permiso 
p a ra  exam inarse en l a  misma de d ich as a s ig n a tu ra s  e l  Seflor R ector 
por d e c re to  d e l  d£a de hoy ha te n id o  ha CsicD b ien  acceder a  lo s  
deseos d e l in te re sa d o .
Aunque fu r io s o  por haber s id o  rechazado en sus deseos de s e r
o f i c i a l  a l fo n s in o ,  C iro Bayo no se  desanim a; a s p ir a  a l  bando d e l p re -
te n d ie n te  don C a rlo s . P a r te  p a ra  M urviedro, en donde espera  h acerse
15cad e te  c a r l i s t a  en mayo de 1875- Le vende un r e lo j  de oro a un p la -  
te r o  por c in c u e n ta  p e se ta s  y se  fuga  de l a  casa  s in  d e c i r le  nada a l a  
v e c in i t a  con quien  ha ten id o  r e la c io n e s  am orosas, por temor a  que lo  
d e la te .
Luego t i e n e  l a  buena fo r tu n a  de e n co n tra rse  con una co c in e ra
de su  fa m il ia  que anda en un v i a j e .  Toma p restad o  un c a b a llo  d e l
m arido de l a  c o c in e ra , aunque s in  p e d lr s e lo ,  y se  va a re u n ir  con lo s
c a r l i s t a s  d e l  M aestrazgo, una lo c a lid a d  e n tre  V a len c ia , A lcafiil de l a
P lan a , que en un tiempo p e rte n e c io  a  l a s  ordenes m i l i t a r e s .
A C iro Bayo lo  designan  como e s c r ib ie n te  en e l  despacho d e l
g e n e ra l en j e f e  c a r l i s t a ,  D orregaray . Con e l  tiempo asc ien d e  a ama-
nuense f a v o r i to  d e l  g e n e ra l;  su puesto  l e  perm ite  observar de ce rca  a
muchos de lo s  comandantes c a r l i s t a s ,  in c lu so  a l  f e r oz  g u e r r i l l e r o  
17C ucala. Al t r a s la d a r  D orregaray su c u a r te l  g e n e ra l e l  joven queda 
c e sa n te  pero  con J in e ta s  de sa rg e n to .^ ^
1  *5 16Bayo, Con D orregaray . pp. 19-20. I b i d . , pp, U2-U3.
L^ I b i d . , pp. U 5 -J1 9 . lHl b i d . . p.  l»i»i.
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Con e l  tiempo l a  causa c a r l i s t a  va decayendo, y en l a  toma de
C an tav ie ja  e l  joven Bayo es cap tu rad o . E l g e n e ra l M artinez Campos, a l
p a sa r  r e v i s t a  de lo s  p r is io n e ro s ,  lo  ve pero no lo  reconoce.
DespuSs de e s ta r  encerrados lo s  p r iso n e ro s  en una p la za  de
to r o s ,  lo s  t ra n sp o r ta n  en t r e s  vapores a l  c a s t i l l o  de l a  Mola, en Mah6n.
A l l !  e s ta  C iro h a s ta  que acaba l a  g u e rra  y l e  dan p a sa p o rte . Al te rm i-
n a r su  l i b r o  Con D orregaray , C iro Bayo promete que o f re c e ra  lo s  lan ces
19d e l c a u tiv e r io  en o t r a  o b ra , pero  nunca l a  r e d a c ta .
Una vez en l i b e r t a d ,  despues de l a  d e r ro ta  de lo s  c a r l i s t a s ,  
C iro  Bayo no e s ta  d isp u es to  a  r e g re s a r  a l  c a u tiv e r io  f a m il ia r .  In g resa  
nuevamente en l a  U niversidad  de B arcelona, en l a  F acu ltad  de M edicina, 
p a ra  e l  cu rso  de 1876 a 1877 7 se  m a tr ic u la  en Anatomla, prim er c u rso , 
y  en D isecc io n , prim er c u rso , e l  28 de sep tiem bre de 1876 ; entonces 
t i e n e  18 afios. Pero no hay in d ica c i6 n  a lguna de que se haya p resen tado  
p a ra  lo s  examenes.
Todavia f l e b i l  con lo s  anhelos de av en tu ras  e l ig e  p a r t i r  h ac ia  
La Habana en 1876 , en compafiia de unos c6m icos, El Joven no ta rd a  en 
v e rse  en o tro  a p r ie to  ya que lo s  com ediantes quedan disem inados por e l
19I b id . ,  pp. 218-221. El tfnico recuerdo  impreso sobre su v id a  
de p r is io n e ro  es una anecdota reco rdada por Pio B aro ja: "Hay que ad - 
v e r t i r  que don Ciro tomo c a s i  en l a  nifiez alguna p a r te  en l a  g u erra  
c i v i l  y  estuvo en la s  o f ic in a s  con D orregaray y con Cucala. De a q u e lla  
epoca contaba una anecdota b a s ta n te  d iv e r t id a .  Al p a re c e r , a l  h ace rle s  
p r is io n e ro s  lo s  l le v a ro n  presos a  Sagunto y a l i i ,  reun idos en l a  p laza  
de armas d e l c a s t i l l o ,  un sarg en to  le s  d i j o : /  —Hasta ahora habyis obe- 
decido a C arlos Chapa. £No es verdad? Pues ahora C arlos Chapa va a 
s e r  & s te ./  Y l e s  m ostraba un g a r ro te  que enarbolaba en l a  mano 
d e re c h a ."  B aro ja , oj>. c i t . , p . 592. E sta  anecdota es asimismo in t e r e ­
sa n te  a l  m o strar que desde una edad tem prana Ciro Bayo podia en co n tra r 
humor en lo s  d esca lab ro s  de l a  v id a ,  que es de l a s  c a r a c te r i s t i c a s  mas 
amenas de e s te  a u to r .
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vomito negro . Echando mano a su ta le n to  de im prov isac i6n , Bayo ocupa 
v a r io s  empleos en l a  i s l a  que l e  co s tean  l a  m anutenci6n. Una de l a s  
opo rtun idades que se  l e  aparecen  es l a  de v e r s i f i c a r  para  un cert£m en 
un ep ita lam io  a l a  boda de A lfonso XII con M arla de l a s  M ercedes. P re -  
s e n ta  d icho poema a l  Ayuntamiento de Matanzas y re c ib e  un a p re c ia b le  
premio en m e ta lic o  por e l  m ejor ep ita lam io . C iro  m uestra h a s tlo  por l a  
v id a  a n d a rie g a , y  con e l  d inero  d e l premio t ie n e  l a  c a n tid ad  n e c e sa r ia  
pa ra  r e p a t r i a r s e  a  l a  P e n in s u la .^
D. E stud ios u n iv e r s i ta r io s
Se re g re s a  a Espafia, pero Ciro Bayo to d a v la  se h a l la  a n te  e l  
dilem a de qu& hacer con su v id a . En su obra n a r ra t iv a  Con D orregaray , 
e s c r i t a  en 1912 , recu erd a  e s ta  £poca de su  v id a : " . . .  andando e l
tiem po, cuando me r e s o lv l  a e le g i r  c a r re r a ,  h lc e lo  despu£s de haber 
d esflo rad o  lo s  prolegomenos de todas l a s  fa c u lta d e s  de l a  U n iv ersid ad ; 
y  s i  a l  f in  c a l  en abogado fue por se r  a lg o , en v i s t a  que ib a  camino 
a no s e r  n ada ."
De 1878 a  1883 e s tu d ia  l a  c a r re ra  de le y e s  en l a  U niversidad  de
20E ncic loped ia  E spasa, l o c . c i t . Que C iro Bayo estuvo en r e a l i ­
dad en La Habana e s t£  confirm ado por un documento de su exped ien te  de 
l a  U niversidad  de Barcelona d e l 26 de sep tiem bre de 1878 . Es una s o l i -  
c i tu d  para  m a tr ic u la rs e  donde co n sta  que te n ia  d ie z  y nueve afios. E s te  
dato  r e f u ta  l a  a firm aci6 n  d e l p ro fe so r Entrambasaguas que en su i n t r o -  
duccion in d ic a  que ,fEn 1880, cuando te n ia  v e in te  afios Cesto siem pre con 
l a  id ea  suya de que Bayo nacio  en i860! . . .  se  m a tricu lo  en l a  F acu ltad  
de Derecho de l a  U niversidad  de B arce lo n a ."  Entram basaguas, o p . c i t . , 
p.  6. En una no ta  m arg ina l d e l expedien te  de l a  U niversidad  de Barce­
lo n a , un fu n c io n a rio  de nombre Noaz apunta que don C iro p resen tab a  l a  
c&dula ntimero 1317 expedida en La Habana e l  17 de a b r i l  de 1878 .
21Bayo, Con Dorregaray, p. 8.
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B arcelona. Segtin su ex p ed ien te  en d icha u n iv e rs id a d , cu rsa  en 1878-  
1879 e l  Prim er Curso de Derecho Romano, P r in c ip io s  g en e ra le s  de L i te r a ­
tu r a  y  L i te r a tu r a  EspaHola, e H is to r ia  U n iv e rsa l; de 1879 a  1880 e l  
Segundo Curso de Derecho Romano, Economia P o l i t i c s  y E s ta d is t ic a ,  
Derecho P o l i t ic o  y  A d m in is tra tiv e  y L i te r a tu r a  L a tin a ; en l8 8 0 -l8 8 l 
Derecho C iv il  EspaSol y Derecho CanSnico; en e l  afio 1888-1882 P ro ced i-  
m ientos J u d ic ia le s  y D is c ip lin a  E c le s i£ s t ic a  y fin a lm en te  en 1882-1883 
Derecho M ercan til y Penal y P ra c t ic a  F orense . Por medio de un formu- 
l a r io  que in d ic a  cu llies a s ig n a tu ra s  se  asignahan a lo s  t ip o s  de l i c e n -  
c ia tu r a  j u d i c i a l ,  es d e c ir  l a  de Derecho C iv il  y Can6nico y l a  de 
Derecho A d m in is tra tiv o , hemos podido d e te rm in ar que l a  de Ciro Bayo
p e rten ece  a l  prim er t ip o  y adem&s que h ab ia  completado lo s  c a to rc e
22cu rso s  o b l ig a to r io s  p a ra  l a  l ic e n c ia tu r a .  M ediante e l  expedien te  
tam bi^n se  puede saber que e l  im petu e s tu d ia n t i l  de C iro va en mengua: 
e l  prim er afio re c ib e  t r e s  no tas  de "N otable" m ien tras  que e l  llltim o ano 
sS lo  re c ib e  un "Bueno" y un "Aprobado."
D urante e s ta  e s ta d ia  en l a  U n iversidad  de B arcelona, en e l  afio 
l8 8 l  en que se  cumple e l  segundo cen ten a rio  de l a  m uerte d e l excelso  
dram aturgo Pedro CalderSn de l a  B arca, don C iro p re se n ts  e l  e s tu d io  
"Examen d e l drama y au to  sacram ental La v id a  es suefio" a un certam en
22C ardenal I ra c h e ta  sefia la  que "Siempre d i jo  Bayo que e ra  abo- 
gado y  que h ab ia  term inado sus e s tu d io s  en 1885. S i e s to  es c i e r t o ,  no 
lo  es que lo  fu e ra  por l a  U n iversidad  de B arcelona, como afirm a e l  
D icc io n ario  de E s c r i to re s  de Sainz de R o b le s ."  Cardenal I r a c h e ta ,  o p . 
c i t . ,  p . 35* Cardenal I ra c h e ta  se  r e f i e r e  en prim er lu g a r  a  l a  a u to -  
b io g ra f ia  ya c i ta d a  de Ciro Bayo en que in d ic a  que term ino l a  c a r re r a  
de le y e s  en 1885 y a lu d e  en segundo lu g a r  a l  Ensayo de un d ic c io n a r io  
de l a  l i t e r a t u r a  de F ederico  C arlos Sllinz de Robles " ( M a d r i d :  A g u ila r ,
I 9H9T, p. 158. Es un hecho comprobable que term ino lo s  cu rsos p ara  l a  
l ic e n c ia tu r a  en abogacia  en l a  U niversidad  de B arcelona, como ya hemos 
dem ostrado.
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u n iv e r s i t a r io ,  y  es prem iado.
Bayo no r e s id e  con su f a m il ia  en B arcelona y t ie n e  f ia d o re s  
encargados de e l  y sus e s tu d io s . Pero por lo s  expedien tes de l a  Uni­
v e rs id a d  de B arcelona sabemos que e l  dos de mayo de 187^ ( tie n e  15 afios 
de edad) v iv e  en l a  c a l l e  de San Antonio ndmero 6 l ,  casa  donde ig u a l -  
mente r e s id e  su  f ia d o r  Antonio Anglada cuya firm a aparece  en un expe­
d ie n te .  D urante e l  curso  de 1876 a 1877 su ex p ed ien te , con fecha d e l 
28 de sep tiem bre de 1876 , in d ic a  que v iv e  en B arcelona en l a  c a l l e  
A v e llan a , ntfmero 1 , cu a r to  1 , y  su f ia d o r  es G ervasio L<5pez, de l a  
c a l l e  d e l Carmen. En 1880 mora en l a  c a l l e  de F ortuny , nlomero 16,
El 22 de sep tiem bre  de 1883 e l  r e c to r  de l a  F acu ltad  de Derecho 
de l a  U niversidad  de B arce lona , segfin una c a r ta  d e l ex p ed ien te , l e  
envfa la s  c a l i f ic a c io n e s  de C iro Bayo a l  r e c to r  de l a  U niversidad  Cen­
t r a l .  Probablem ente don Ciro p ien sa  o b ten er e l  grado d o c to ra l en
le y e s  pero sobre e s to  s6 lo  podemos esp ecu la r ya que no hay r a s t r o  de
23lo s  cu rso s  que pudo haber cursado en l a  U niversidad  C en tra l.
A p esar de lo s  e sfu e rzo s  de Bayo "de se r  a lg o "  y s e g u ir  l a  
c a r r e r a  que l e  p ro p o rc io n ara  l a  l ic e n c ia tu r a  en le y e s ,  nunca p ra c t ic a  
l a  abogacia . Al te rra in a r sus e s tu d io s  en l a  U niversidad  de Barcelona 
emprende v ia je s  ex tensos por F ra n c ia , Alemania e I t a l i a  donde se  empapa 
de sus am bientes y c u l tu r a  a  l a  vez que aprende lo s  idiomas de es to s  
p a ls e s .
“Don Enrique de Soto Labra, El J e fe  d e l R eg is tro  G eneral y 
Archivo de l a  U niversidad  Complutense de M adrid, en una c a r ta  a m a b ili-  
sima nos in d ico  que "S ien to  no poder e n v ia r le  m£s fo to co p ia s  que la s  
a d ju n ta s  Cel c e r t i f ic a d o  academico de l a  U niversidad  de B arcelona] ya 
que su exped ien te  com pleto no aparece  de e s te  Archivo g en era l y s in  
duda debido a n u e s tra  pasada g u erra  que destruyo  gran  p a r te  d e l A rch ivo ."
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E. Los afios en l a  America d e l Sur
Bayo hace una p rim era s a l id a  a l a  RepCiblica A rg en tin a , pero a l
p a re ce r  e s ta  e s ta d la  no t ie n e  mayores consecuencias y luego re g re s a  a
2kEspaHa. Pero vuelve  o t r a  vez a  l a  A rg en tin a . En l a  P la ta  co n trib u y e
25a l  d ia r io  Naci6n. En 1889 o b tie n e  e l  puesto  de m aestro r u r a l  en
e l  pueblo de Bragado y luego e je rc e  l a  misma p ro fe s i6n por dos afios en
l a  vecindad de o tro  pueblo de l a  Pampa: Tapalque; ambos pueblos e s ta n
26a pocos k ilo m etro s  de Buenos A ire s . De su e s ta d ia  como m aestro de
escu e la  p r im a ria  en un rancho a  s e is  leguas de Tapalque recu erd a  que en
e s ta  e s ta n c ia :  " . . .  eq u iv a le  a  d e c ir  que c o n tr ib u la  a l  progreso  de l a
27A rgentina desasnando h i jo s  de gauchos."  A l a  vez de g an arse  l a  v id a  
como m aestro  de e scu e la  p rim aria  l le g a  a  conocer b ien  l a  v id a  de l a  
Pampa ya que no p ie rd e  l a  oportun idad  de que sus p u p ilo s  con trib u y an  a 
su  p ro p ia  educacion: "E l caso es que yo ensenaba a hacer p a lo te s  y
s i la b e a r  a  lo s  h i jo s  de lo s  gauchos, y que e s to s  me ensefiaran a su  vez
E n cic loped ia  E spasa, l o c . c i t . La E nc ic lo p ed ia  Espasa con- 
t ie n e  una e r r a t a : E n  1900 r e a l i z 6 su prim er v ia je  a  l a  Repfiblica 
A rgentina . . . "  y a co n tin u ac io n  menciona que fu e  de Tucuman, A rg en tin a , 
a  S ucre , B o liv ia , a  p r in c ip io s  de 1892. Posiblem ente e l  afio en c u e s tio n
es 1890. En 1900 C iro Bayo reg reso  a  Espana. Las demSs fechas de e s ta
a u to b io g ra ffa  son ex ac tas  puesto  que se  pueden v e r i f i c a r  por documentos,
como ya hemos notado an te r io rm e n te , o m ediante lo s  datos que se  pueden
esp ig a r  de l a s  obras de don C iro .
25Es b a s ta n te  seguro que 1889 fue e l  afio cuando empez6 a  e j e r -  
c e r  e l  m a g is te r io  puesto  que en l a  in tro d u cc io n  d e l P eregrino  en In d ia s  
in d ic a  que "El afio 1892 fue  n o tab le  por c e le b ra se  e l  c en te n a r io  d e l d e s -  
cubrim ien to  de America y por l a  Exposicion de Chicago. A l a  sazon 
l le v a b a  ya t r e s  afios de r e s id e n c ia  en l a  Pampa de Bueno A ires desempe- 
fiando e l  cargo de m aestro  de escu e la  . . . . "  C iro Bayo, P ereg rino  en 
In d ia s  (M adrid, 1911), p . 5*
*^Ciro Bayo, Por l a  America desconocida (M adrid, 1920), p . 3.
27Bayo, P eregrino  en In d ia s , l o c . c i t .
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a  s e r  J in e te  de l a  Pampa y  a  g u s ta r  l a  so ledad  y l a  independencia d e l 
h i jo  d e l  d e s ie r to .  Tan pagado es to y  de mi m a g is te r io  pampeano, que no 
lo  cambio por una c £ te d ra  de Buenos A ire s ;  porque c a te d rS tic o  puede 
s e r lo  un pedante—no digo lo  s e a - - ,  m ie n tra s  que m aestro  de gau ch ito s
2ds6 lo  puede s e r lo  e l  sab io  que c a n ta  Luis de Le6n en Vida d e l Campo."
E sta  Jornada tam bien l a  aprovecha p a ra  i r  acumulando apuntes 
que a l  r e g re s a r  a  Espaffa l e  s e rv ira n  p a ra  r e d a c ta r  l i b r o s .  In d ic a  que 
"En e s te  tiem po, de g ra to  re cu e rd o , ap ren d i l a  v id a  y costum bres de 
e s ta  g e n te , v iv iendo  con e l lo s  y como e l l o s ,  y me empape de G eografia ,
Hi3t o r i a  y L i te r a tu r a  am ericanas, yo c r e ia  sab er por lo  que se  aprende
29en Espafia, y luego r e s u l t 6 que e s ta b a  a l a  c u a r ta  p re g u n ta ."
30Sus obras "La p o e s la  popular en l a  America d e l S u r"; "Vocabu-
31l a r i o  de p ro v in c ia lism o s  a rg e n tin o s  y b o liv ia n o s " ;  "Cantos populares
o n  Q9
am ericanos"; "V ocabulario c r i o l l o  espafio l-sudam ericano"; El roman­
c e r  i l l o  d e l P l a t a , Contribuci<5n a l  e s tu d io  d e l Romancero Rio P la te n s e ;
28
Prologo de C iro  Bayo a  Los C esares de l a  P a ta g o n ia . Leyenda 
ad rea  d e l Nuevo Mundo (M adrid, 1913), p . 7.
29Bayo, P ereg rin o  en I n d ia s , l o c . c i t .
30Ciro Bayo, "La p o e s la  popu lar en l a  America d e l S u r ,"  R ev is ta  
de A rch ivos, B ib lio te c a s  y Museos 6 (1902), ^3-^9 .
C iro Bayo, "V ocabulario  de p ro v in c ia lism o s  a rg e n tin o s  y b o l i ­
v ianos ,"  Revue_ M spajnique lU (1906), 2U1- 56U.
39C iro Bayo, "Cantos popu lares  am erican o s,"  Revue H ispanique 15 
(1906) ,  796-809.
33C iro Bayo, V ocabulario  c r i o l l o  espanol-sudam ericano (M adrid,
1910).
3U .C iro Bayo, R om ancerillo  d e l P l a t a . C ontribucion  a l  e s tu d io
d e l romancero r io  p la te n se  (M adrid, 1913).
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A u cafilfi, Epoca de R o s a s ^  (sob re  e l  d ic ta d o r  a rg e n tin o  de l a  prim era 
m itad  d e l s ig lo  XIX); B o livar y sus t e n ie n te s .  San M artin  y sus
o /C  0 7
a l i a d o s ; su  e d ic io n  de EL gaucho M artin  F ie r r o ; H is to r ia  moderna
OQ
de l a  America E spago la ; Manual d e l lengua.le c r io l l o  de Centro Sud- 
39am erica y  posib lem ente Los Cesares de l a  P a ta g o n ia , Leyenda afirea d e l  
Nuevo Mundo^0  e s ta n  in f lu id a s  por sus conocim ientos de lo s  c r io l lo s  
a rg e n tin o s ,  y  de o tro s  am ericanos y sus d ia le c to s ,  y seguram ente e l  
m a te r ia l  de ensefianza que emplea lo  f a m il ia r iz a  o por lo  menos lo  enca- 
mina en su conocim iento de la s  h i s to r i a s  de lo s  p a lse s  am ericanos.
Ademas de lo s  conocim ientos que ad q u ie re  en la s  lo c a lid a d e s  
a rg e n tin a s  donde e s ta ,  d i s f r u ta  de t r e s  vacaciones e sc o la re s  (de 
d iciem bre y e n e r o ) . ^  En l a  prim era va a ver l a  p ie d ra  movediza d e l 
T a n d il, en l a  segunda va a Asuncion d e l Paraguay y en l a  te r c e r a  se  
en tren a  con m archas de r e s i s te n c ia  a c a b a llo  p a ra  un proyecto  que 
maduraba: un v i a j e  ex p ed ic io n ario  que t ie n e  como meta l a  gran  E xposi-
c io n  de Chicago. Entonces empieza a  r e c o r re r  l a  pampa sigu iendo  l a
^ C i r o  Bayo, A u cafilfi. Epoca de Rosas (M adrid, 1916).
36Ciro Bayo, B o livar £  sus t e n ie n te s . San M artin  £  sus 
a l ia d o s  (M adrid, 1929X
37C iro Bayo, El gaucho M artin  F ie rro  (M adrid, 1929).
o f t
Ciro Bayo, H is to r ia  moderna de l a  America E spanola. Desde 
l a  independencia  a  n u es tro s  d ia s  (M adrid. 1930).
39̂C iro Bayo, Manual d e l lengua.le c r io l l o  de Centro jr Sudamerica 
(M adrid, 1931).
^ C i r o  Bayo, Los Cesares de l a  P a tag o n ia . Leyenda afirea d e l 
Nuevo Mundo: La leyenda d e l e s trech o  de M agallanes (Madrid, 1913).
ItlBayo, P eregrino  en I n d ia s , l o c . c i t .
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r u ta  tra z a d a  por Concolorcorvo (Alonso C a rr l6 de l a  V andera). Al l l e -  
g a r a  C6rd o b a , A rg en tin a , l a  p ren sa  de l a  ciudad c e le b ra  e l  magno 
proyecto  de don C iro .
Al l l e g a r  a  Tucuman, en l a  A rg en tin a , repone su  b o lsa  vac l a  a l  
e n tr a r  como p ro fe so r  p asan te  en e l  co leg io  que d i r ig e  Bernardo Rodriguez 
S e r ra ,  que s e ra  uno de sus e d ito re s  en EspafSa y p a ra  quien  r e d a c ta ra  una 
obra In fim a, H igiene d e l verano y de lo s  v e ra n e a n te s . en 1902. Tambien 
co lab o ra  en e l  d ia r io  tucumano El_Orden, cuyo re d a c to r  es Luis Ruiz de 
V elasco que ha sido  s e c re ta r io  de l a  Compafila G uerrero Mendoza.
Aunque l e  va b ien  en Tucum£n decide  co n tin u a r en su  c a b a lg a ta  a
1*2
Chicago. Llega a  S a l ta ,  A rg en tin a , y contin tfa h a s ta  Ju ju y  (en l a  
f ro n te ra  de l a  A rgen tina  y B o liv ia )  siguiendo e l  h i lo  d e l t e le g r a f o .  
Luego se ad en tra  en l a  puna de Ju ju y  ( v a l le  andino de J u ju y ) y l le g a  
a Chuquisaca (S ucre, B o liv ia ) .  En e l  prologo de Chuquisaca o l a  P la ta  
P e ru le ra  de 1912 d e sc rib e  su lle g a d a :
En la s  prim eras horas de una mahana d e l mes de Enero, en e l  
afio que se  cumpllan lo s  c u a tro c ie n to s  d e l D escubrim iento de 
America, en trab a  en S ucre , por e l  camino de P o s to s i un hombre a 
c a b a llo .
El cansancio  d e l an im al, l a  f la c id e z  de sus c a rn e s , no menos 
que la s  ab u ltad as  a l f o r j a s  co lg an te s  de l a  grupa y l a  cachaza con 
que e l  J in e te  gobernaba la s  r ie n d a s ,  como quien  no sabe donde 
a p e a rse , daban a en tender que e l  re c ie n  lleg ad o  e ra  un v ia je ro  
e r ra n te  por l a  a l t i p l a n i c i e  and ina .
Asi e r a ,  en e fe c to . Hombre y anim al lleg a b a n  a  l a  an tig u a  
Chuquisaca, t r a s  de un t i r o n  de 273 leguas mal co n tad as , a p a r t i r  
de Tucuman de l a  A rg en tin a , en menos de cu a ren ta  d ia s .  En e s to s  
v ia je s  e s c o te ro s , ta n  la rg o  v ia je  re p re se n ta  una v ia  c ru s is  de 
m o le s tia s  y  q u eb ran to s , a p a r te  de o tro s  d e t a l l e s ; como l a  so ledad  
de l a  r u ta ,  e l  le n to  paso de un mismo c a b a llo , lo s  e x tra v io s  de
1*2Bayo, P eregrino  en I n d ia s , pp. 6-7.
1*3Bayo, Por la America desconocida, p. 57-
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camino que a la rg an  l a  jo rn a d a , l a s  malas noches pasadas en tambos 
o p o s ta s ,  y l a s  o t r a s  peores en ta p e ra s  y ranchos de in d io s ,  l a  
t e r r i b l e z  de l a  Puna que se  encuen tra  en e l  i t i n e r a r i o ,  e t c . ,  
e t c . ̂
Al l l e g a r  a Sucre puede a firm ar co rrec tam en te  que " . . .  ya con
e l  so co rrid o  'o f i c i o '  de pedagogo o p ed an te , como d i r i a  G il B ias , he
£
re c o rr id o  a c a b a llo  y s in  d iiie ro , c a s i  toda l a  r u ta  por Concolorcorvo 
d e s c r i ta  en su  L a z a r i l lo  de c ieg o s cam inantes desde Buenos A ires a_
Lima (G ijon , 1773) . 1,1+5
A Sucre l le g a  don C iro creando p u b lic id a d  nuevamente con e l
k6c a r t e l  de "V ia jero  a  c a b a llo  a  l a  Exposicion de C hicago." Un espanol 
de id eas  mas p ra c t ic a s  llam ado Almenara t ie n e  en Sucre en esa €poca una 
t i e n d e c i l l a  de m erce ria ; ademas, t ie n e  c iudadanfa  b o liv ia n a  y un hogar 
que co n sta  de una esposa e h i jo s .  Almenara le  aco n se ja  a C iro Bayo que 
haga o tro  ta n to .  Bayo l e  c o n te s ta  in d ire c ta m e n te , seH alandole a su 
co m p a trio ta  que e l  no e s ta  hecho p a ra  esa  v id a  a l  d e c i r le  que ha en- 
tra d o  esa manana en l a  c iudad  en un c a b a llo  f la c o  y s in  un cen tavo . 
Almenara no se  d e ja  d is u a d ir  por e s ta  in d ic a c i6n y l e  cuen ta  muchos 
casos de espafioles que l le g a n  a B o liv ia  s in  ningfin caudal y que con
Ciro Bayo, Chuquisaca o_ la_ P la ta  P e ru le ra . Cuadros h i s t o r i -  
c o s , t ip o s  costum bres d e l A lto  Pert! (B o l iv ia ) (M adrid, 1912), 
pp. v -v i .
^ B a y o , "La p o es ia  popu lar en l a  America d e l S u r,"  p . ^3. Por 
l a  fecha en que e s c r ib io  e s to  don C iro l a s  in v e s tig a c io n e s  l i t e r a r i a s  
no hab ian  f i ja d o  que e l  a u to r  de e s te  L a z a r i l lo  no e ra  Concolorcorvo o 
C a lix to  Bustamante C arlos Inca  a quien a lude  C iro Bayo en una n o ta  de 
e s ta  pag in a , s in o  Alonso C arrio  de l a  Vandera y no fu e  publicado en 
G ijon en 1773 sino  en Lima e n tre  e l  f i n a l  de 177^ y e l  comienzo de 
1776: Concolorcorvo CsicD. C oncolorcorvo, El l a z a r i l l o  de ciegos
cam inan tes, ed ic io n  de Juan Perez de Tudela y e s tu d io  p re lim in a r  de 
Jose  J .  Real Diaz (M adrid, 1959), p . 268.
U6Bayo, Peregrino en Indias, p. 7•
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sus esfu erzo s  se  en riq u ec ie ro n ,
Aunque don Ciro no m uestra ninguna in c lin ac iO n  de aprovechar 
e l  consejo  de Almenara, ambos continfian su am istad . E ste  lo  l le v a  a 
conocer a  un f r a i l e  C a ta lan , f ra y  S an tiag o , d e l  convento de La R eco le ta
1*7
en e l  monte de S ic a s ic a ,  en una vecindad de S ucre . Despues de h a b la r  
en C ata lan  y h ace rse  am igos, e l  f r a i l e  lo  recom ienda a don C arlos A rce, 
h i jo  d e l ex p re s id e n te  b o liv ian o  A niceto  A rce. Bajo sus a u sp ic io s  
puede fundar un co leg io  i n f a n t i l  de varones a l  que a s is te n  a aprender
U8sus prim eros e s tu d io s  lo s  h ijo s  de l a s  fa m il ia s  p r in c ip a le s  de S ucre.
Ya e s ta b le c id o  en S ucre, C iro Bayo se  s ie n te  estim ulado  por e l  
p r u r i to  l i t e r a r i o  y funda e l  p e r io d ic o - r e v is ta  l i t e r a r i o  i lu s t r a d o  El 
F ig a ro , sa lien d o  e l  prim er ndmero en 1893. E sta  empresa es un d e s a s tr e  
economico ya que la s  s a lid a s  superan la s  en tra d a s  y a  lo s  s e is  meses 
de su fundaciOn lo s  g as to s  desproporcionados l e  han consumido a don 
Ciro lo s  pocos ahorros que ha acumulado d e l pago de m aestro . A tribuye 
l a  v id a  l&nguida y m ise rab le  de su p e r io d ic o - r e v is ta  a l  hecho de que 
s6lo  puede c o n ta r  con un nCmero lim ita d o  de s u s c r i to r e s .  La razOn es 
que lo s  s u s c r i to re s  que t ie n e  l e  pasan e l  p e r iO d ic o - re v is ta  a  sus 
vecinos y e s to s  a o tro s  de t a l  manera que e l  e jem plar l l e v a  a cabo 
una excursion  de l a  que se aprovechan muchos pero m ate ria lm en te  nada
w
Bayo, C huquisacao l a  P la ta  P e ru le ra , pp. 23-2h .
U8Bayo, Por l a  America d esconocida . p . 133. Plo B aro ja , en 
sus Memorias, recordS  e s ta  epoca de l a  v id a  de don C iro : "En America
v iv io  como un av en tu re ro : hoy, a q u i,  y mafiana, a l l £ ,  ganllndose l a
v id a  de p e r io d is ta  y de m aestro . El mismo reco n o c la  su  a r b i t r a r ie d a d  
y e l  s e r  p a r t id a r io  d e l fav o ritism o  y l a  i n j u s t i c i a .  D ecla que s i  
fu e ra  p ro fe so r p ro te g e r la  a  unos e s tu d ia n te s  s i  y a  o tro s  n o ."
B aro ja , o£. c i t . ,  p . 588.
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e l  e d i to r  de l a  p u b licac iS n .
Lo finico que don C iro consigue son lo s  e lo g io s  de algunos in d i -  
v iduos y la s  c r i t i c a s  de muchos pues ahora que ya no es dnicam ente 
pedagogo s in o  ademas hombre de l e t r a s  y d i r e c to r  de p e r io d ic o , es 
bianco de reconvenciones. Los que lo  rep ro ch an , segdn C iro Bayo, l e  
" . . .  declarar& n g u erra  a m uerte . P u b lica ro n  o t r a  r e v i s t a  en compe- 
te n c ia  con El F ig a ro , l a  cu a l tam bidn, y como s i  e l lo  fu e ra  poco, 
dabanme cada v arap a lo  l i t e r a r i o  que me d e ja ro n  te n d id o . H asta en 
P o to si se  p u b lic 6 una h o ja  e x t r a o r in a r ia  p a ra  c r i t i c a r  y desmenuzar a l  
d e d il lo  c i e r t a  oda que se  me o c u rr io  e s c r ib i r  en El F ig a ro . Recuerdo 
que lo  que mas indignaba a mi Z oilo  anonimo eran e s ta s  p a la b ra s : c r i -
1*̂ 9nado, c o r ru s c a n te , lu c io  a ra d o , e t c . No l e  sonaban e s to s  v o q u ib le s .
Al f ra c a s a r  d e f in itiv a m e n te  su  p e r i6d ic o - r e v is ta ,  Bayo t ie n e  
que a te n e rse  a l a  enseflanza de lo s  niffos y de s e m in a r is ta s . Pero ya 
l e  va cansando l a  pedagogia y s ie n te  e l  resquemor de c o r re r  t i e r r a s :  
b a ja r  lo s  Andes e i r  a la s  c o s ta s  d e l P a c if ic o  o conocer e l  esp lende- 
ro so  O rien te  b o liv ia n o . Lo dnico que impide su p a r t id a  es l a  r e sp o n s i-  
b i l id a d  que t ie n e  por l a  educacion de sus alumnos y l a s  o b lig ac io n es  
con lo s  p a d re s .
La fo rtu n a  l e  depara un s u s t i tu to  para  que pueda s a l i r  de e s te  
compromiso. Durante l a s  vacac iones d e l  ano e sc o la r  v ien e  a Sucre un 
inadrileno de nombre Pascual Liminana que l le g a  a l a  ciudad  con su
esposa y con e l  p ro p o sito  de en sen ar. Liminana posee e l  t i t u l o  de
J
M ag isterio  espailo l que don C iro no t i e n e  y su esposa e s ,  ademas,
Bayo, Chuquisaca o la Plata perulera, pp. 57-59.
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m aestra  e lem en ta l con t i t u l o  a rg e n tin o . Limiflana eB un m aestro  e x p e r i-
mentado que ha enseflado en l a  A rgen tina  y en e l  Paraguay. Bayo d ec id e
r e p a r t i r s e  l a  encomienda con e l .  LimiRana y su esposa se  encargar£n
de l a  enseiianza y  don C iro de l a  a d m in is tra c i6n d e l c o le g io , lo  que le
d ara  mucho txempo l i t r e .
C iro Bayo se  h a l la  en l i h e r t a d  de hacer c o r r e r ia s  a  C h ile  y a l
Peril. ^  Prohablem ente en e s ta  £poca v ia j a  a  Santiago  de C h ile  y de
a l l !  a  Mendoza, A rg en tin a , por e l  paso de U p sa lla  cuando no e x is te  e l
f e r r o c a r r i l  tra n sa n d in o , como in d ic a  e l  prologo de Los Cesares de l a  
51P a ta g o n ia .
Don C iro  co n tin u e  l a  buena am istad  que goza con lo s  padres de
sus an tig u o s  alumnos y e s to s  l e  p resen tan  muchos o frec im ien to s  para
c o lo c a rse  en una nueva ocupaciSn. Segtin Bayo, b ien  pudo haber o b te -
n ido un empleo b a n c a r io , un cargo con la s  m inas, p a r t ic ip a c i6n en una
52ex p lo tac io n  a g r ic o la  o ag en te  en un p u erto  d e l l i t o r a l .  Por no 
querer e s ta r  s u je to  a nada o n ad ie  o p ta  por e l  o f ic io  de ta q u ig ra fo  en 
e l  Congreso b o liv ia n o  p ara  poder o b se rv a r de c e rca  lo s  l id e r e s  b o l i ­
v ia n o s . S in  ningfin examen y s in  que l e  pregunten  s i  sabe ta q u ig ra f ia  
re c ib e  e l  nombrsmiento s in  ningun conocim iento d e l o f ic io .  El empleo
^°Bayo, Chuquisaca o l a  P la ta  p e r u le r a , pp. 85-88.
^ B ay o , Los Cesares de l a  P a tag o n ia , p . 6 .
52El hecho de que Ciro Bayo d is f ru ta b a  de am istades muy le a le s  
e s ta  confirm ado por Pio B aroja que re c a p a c ita  que "Don Ciro hab ia  
dejado buenos recu erd o s en B o liv ia , en donde estuvo de p ro fe s o r . Hubo
una epoca en que cayo enfermo y se  quedo s in  d in ero  Cen M adrid] y en
m ala s i t u a c i6n en su  r in c 6n de Antonio G r ilo , y mi cufiado, e l  e d i to r  
Caro Raggio, e s c r ib i6 a un amigo de don C iro , de La P az, no s& s i
Hernando o H ernandez, que envi6 en seguida a Madrid unas c inco  m il
p e s e ta s ."  B a ro ja , o p . c i t . . p . 593.
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r e s u l t a  s e r  una c a n o n jia  cuya r e n ta  de c ie n  b o liv ia n o s  m ensuales puede 
c o b ra rse  en l a  t e s o r e r la  n ac io n a l p a ra  e l  perlodo  l e g i s l a t iv o  haya o 
no s e s io n e s , y  s i  l a s  hay duran t r e s  m eses.
Lo que hace don C iro p ara  l i b r a r s e  de un t r a b a jo  para  e l  que 
no t i e n e  p rep arac io n  alguna es de ascender en c a te g o r ia .  Se a rro g a  e l  
o f ic io  de c o r re c to r  de e s t i l o .  Hace que lo s  compafieros que son ta q u l -  
g ra fo s  le g ltim o s  tomen lo s  d isc u rso s  y que luego se  lo s  en treguen  t r a -  
duc idos. Entonces C iro Bayo lo s  adorna con g a la s  l i t e r a r i a s  an tes  de 
que aparezcan  en e l  D iario  de S e s io n e s . Con o rg u llo  seH ala que en e s ta  
p u b licac i5 n  e l  que q u ie ra  puede e n c o n tra r lo s  con su firm a  en l a  c o le c -
C O
c io n  l e g i s l a t i v a  que corresponde a l  segundo sem estre  de 1895- Su 
c re d i to  l i t e r a r i o  va ascendiendo e n tre  lo s  p o l i t i c o s  y e s to  l e  v a le  
para  ganar muchos amigos de a l t a  a lc u rn ia  gubernam ental.
Cuando l e  p id e  un d e s tin o , e l  p re s id e n te  Alonso de B o liv ia  l e  
o to rg a  uno en e l  le ja n o  Beni (reg io n  s e lv a t ic a  en l a  p a r te  o r ie n ta l  de 
B o liv ia )  d e l que podra lo g ra r  provecho ya que en ese  tiem po no es
n ecesa rio  cam biar de n ac io n a lid ad  p a ra  desempeflar un cargo en e l
55gobierno  b o liv ia n o . Don C iro ya es conocedor de e s ta  re g i6 n . Al 
p r in c ip io  de marzo de 1896 p a r te  de S an ta  Cruz de l a  S ie r r a  en una de 
sus exped ic iones y se  va r io  abajo  por una v e r t ie n te  am azo n ica^  en e l
T)on Ciro e je r c ia  su empleo cuando se  d e s a t6 l a  G uerra de lo s  
Diez Centavos en l a  cu a l C h ile  l e  d e c la ro  g u e rra  a  B o liv ia  sobre d i s -  
p u tas  f r o n te r iz a s .  Bayo, Chuquisaca o l a  P la ta  P e ru le ra ,  p . 229.
Novelo l a  d isp u ta  en su Ultimo l i b r o ,  La r e in a  d e l Chaco (M adrid, 1935).
5U ^Bayo, Chuquisaca o _ la  P la ta  P e ru le ra , p . 96.
55Bayo, P eregrino  en I n d ia s , p . 7.
^Bayo, Por la America desconocida, pp. 303-325.
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b a te lS n  de un su izo  en compaHfa de o tro  su iz o . C iro Bayo se  d e sc rib e
57te rc ia n d o  una te r c e r o la  W inchester con nueve c a rtu c h o s .
Bayo d e sc r ib e  l a s  p r iv a c io n e s  de v ia je r o  por l a  se lv a  afios mas
ta rd e  en su  l ib r o  E l p e reg rin o  en In d ia s  (1911). Por ejem plo, d e sc rib e
l a  espundia que es un t ip o  de le s i6 n  que p rov iene  a l  l l e g a r  un rasgufio
en co n tac to  con l a  asq u ero sa  agua de lo s  p an tan o s. S i no se  a ta c a  l a
in fe c c io n  inm ediatam ente, se  ex tien d e  por un miembro que luego t ie n e  
58que se r  amputado. El v i a j e  por l a  s e lv a  es una p e s a d i l la  de sudores
y f a t ig a s ,  d e l su fr im ie n to  que causan l a s  p icad u ras  de lo s  in se c to s  y
la s  p la n ta s ,  de in esp e rad o s  a taques de caim anes o de l a  p re se n c ia  de
in d io s  que pueder s e r  am istosos o a g re s iv o s . Pero tam bi^n e x is te n
b e lle z a s  zoo lS gicas y b o ta n ic a s , como l a  herm osura de V ic to r ia  R eg ia ,
59f lo r  b e l l f s im a .que es l a  r e in a  de l a s  n in fe £ c e a s . Al f i n a l  de l a  ex- 
p ed ic i6 n , con a l iv io  in c o n te n ib le ,  C iro Bayo se embarca en un vapor 
moderno y navega por lo s  r£ o s  Paraguay, Parana y e l  P la ta  y l le g a  a 
Buenos A i r e s . ^
A causa de su e x p e r ie n c ia  en e l  O rien te  de B o liv ia , e l  m in is tro  
de In s tru c c i6 n  Pfib lica y C o lo n iz a c io n ^  l e  encarga e l  e s ta b le c im ien to  
de la s  e scu e la s  g u b e rn a tiv as  en V i l la b e l la  y R ib e ra l ta ,  que entonces 
eran  lo s  c e n tro s  gomeros mas im p o rtan tes  d e l N oreste  b o liv ia n a . Llega
C*7 cQ
Bayo, El p e re g rin o  en I n d ia s , p . 127. I b id . . p . 186.
59I b id . , pp. 200-210. Es cu rio so  n o ta r  que e s te  in d iv id u o  ta n  
embelesado por l a  n a tu ra le z a  de h ispanoam erica es e l  mismo que fue  
suspendido en H is to r ia  N a tu ra l y B o tan ica .
60Bayo, P ereg rin o  en I n d ia s , p . 7 .
^1Bayo, Chuquisaca 0  ̂la Plata Perulera, p. 9 8.
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en 1897• Considerando que va a  una r e g i6n s e lv a t ic a  que s6lo  es acce -
s ib le  a  lo s  av en tu re ro s  concluye que con ig u a l empeffo pudo haber l l e -  
62gado a  Chicago.
Estando en e l  O rien te  b o liv ia n o  l le g a  a  conocer a l  padre Genaro 
S ch e re r, un bravo t i r o l S s ,  f r a i l e  de una de la s  m isiones c a t6l l c a s  
donde se  p ro teg e  y se  educa a  lo s  in d io s  guarayos. C iro Bayo a lab a  la s  
c u a tro  m isiones e s ta b le c id a s  por lo s  fra n c isca n o s  sigu iendo  e l  p a t r 6n 
e s ta b le c id o  por sus p re cu rso re s  lo s  J e s u i ta s .  E l monje lo  in v i t a  a 
que tome p a r te  en una escaramuza c o n tra  lo s  in d io s  s i r io n 6s que roban 
e l  ganado de l a  m is i6n . Los s ir io n o s  son d e rro tad o s  y C iro Bayo se  
v uelve an tro p 6 fag o . Esto suced io  cuando lo s  in d io s  l e  d ie ro n  carne  
p a ra  comer que e l  suponfa e ra  de mono. R esu lto  que l a  ca rn e  e ra  l a  de 
un in d io  s ir io n o  que lo s  in d io s  guarayos habfan asado p a ra  c e le b ra r  su 
v i c t o r i a .  Segun don C iro l a  carne  humana t ie n e  un l ig e ro  sabor a 
c er d o .^
D urante un periodo  cuya lo n g itu d  no e s p e c if ic a ,  don C iro ocupa 
e l  puesto  de in sp e c to r  de ensefianza. Al f in a l i z a r  l a  encomienda se  
queda en e l  O rien te  b o liv ia n o  como empleado gomero ( e l  gomero es e l  
in d iv id u o  que e x tra e  l a  s a v ia  d e l S rbo l gomero que se  emplea como
62Bayo, P ereg rin o  en I n d ia s , pp. 7 -8 . Don C iro  qued6 compla- 
c ido  de su  e x ito  en Sucre como podemos deducir por la s  s ig u ie n te s  
p a la b ra s  suyas en la s  c u a le s  se  puede n o ta r ademlLs su  a c t i tu d  r e ­
f le x !  va a n te  l a  v id a : " . . .  e l  t r a b a jo  e s ta  m ejor recompensado en
America que en Europa . . . .  Pero en America, como en todas p a r te s ,  
hay que c o n ta r  con l a  s u e r te ;  o como su e le  d e c ir s e :  'F o rtu n a  t e  de
D ios, h i j o ,  que e l  saber poco t e  b a s ta . 1 A si, e n tre  lo s  espafioles 
e s ta b le c id o s  en S ucre , lo s  conocl muy in te l ig e n te s  y su fr id o s  que no 
lev an tab an  cabeza , y o tro s  muy b ru to s  que estaban  en lo s  cuernos de 
l a  lu n a ."  Bayo, Chuquisaca o l a  P la ta  P e ru le ra , p . 228.
Bayo, Por la America deseonocida, 2h5-2'j>0.
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m ate ria  prim a en l a  e la b o ra c i6n d e l h u le  o caucho), es d e c i r ,  que e s t£
encargado de la s  operaciones de lo s  gomeros de l a  b a rra c a  de Madre de
D ios, nombre de un r io  d e l O rien te  b o liv ia n o .
Don C iro t r a b a ja  afio y medio en una su c u rsa l gomera que es
probablem ente l a  de don Nicanor S a lv a t ie r r a  de quien e s ta  empleado segGn
nos re v e la  en For l a  America d esconocida . Don N icanor c o n tra s ta  con lo s
exp lo tado res desalmados que m a ltra ta n  s in  p iedad  a sus peones ya que
t ie n e  como c a r a c te r x s t ic a  sefialada l a  bondad con que t r a t a  a sus o b re ro s .
Cuando Ciro Bayo e s ta  enfermo con una f ie b re  que no l e  perm ite  d e ja r  l a
hamaca, S a lv a t ie r r a  hace que lo  cu iden  con esmero. De acuerdo con don
Ciro aquel l e  co n f ia  to ta lm en te  su negocio y h a s ta  sus m ujeres cuando
va a v i s i t a r  lo s  gomales puesto  que es muy ce lo so  y hab ia  notado que
6UBayo siem pre se ha m ostrado c as to  con sus m ujeres in d ia s ,
C iro Bayo permanece t r e s  afios en l a  reg io n  gomera de Madre de 
Dios rodeado por in d io s  y peones m e s tiz o s , se e n t r e t ie n e  e je rc ita n d o se
/T r
en l a  caza y l a  l i t e r a t u r a .  Le f a l ta n  l ib r o s  en que e s tu d ia r  ya que
l a  b ib l io te c a  de-don Nicanor Gnicamente c o n s is te  en dos o b ras: e l
D icc io n ario  m edico, de C hernov itz , y l a  Vida de B o liv a r , por L arraza- 
66b a l .  Emplea sus r a to s  de ocio  para  emborronar c u a r t i l l a s  con lo s  
apuntes que ha acumulado en sus g i r a s  por l a  A rgen tina  y B o liv ia  ya 
haciendo v erso s que, segun nos r e l a t a ,  l e  s irv e n  para  d ar l u s t r e  a su 
p ro sa . En su casucha s itu a d a  en e l  barranco  d e l r io  amazonico cuya
^ B a y o , Por l a  America d esco n o cid a , pp . 302-303.
^ B ay o , La Colombiada (M adrid, 1912), p . v.
66Bayo, Por la America desconocida, p. 303.
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c o r r ie n te  rum orosa es lo  linico que tu rb a  e l  s i le n c io  de l a  se lv a  v irg e n
se d ed ica  a  v e r s i f i c a r  La Colombiada y  E l V ellocino  de P ro . La prim era
obra v e rsa  sob re  e l  p rim er v ia j e  de Col6n y  e l  descubrim iento  de
America y l a  segunda t i e n e  como tram a l a  ex p ed ic i6n de Gonzalo P iza rro
(hermano d e l  famoso co n q u is tad o r F ran c isco  P iz a r ro )  en busca d e l m ito -
l 6g ico  p a ls  slureo de E ldorado , y de l a  escapada de O re lla n a , e l  descu-
b r id o r  d e l  r lo  Amazonas. En l a  re d a c c i6n de ambas obras emplea m£s de
afio y m edio, segtin e l  p lazo  e s t r i c t o  que f i j a  Velez de Guevara en El
67d iab lo  c o ju e lo , a  quien  e l  c i t a :  "Que a l  p o e ta  que h ic ie r a  poema
h is tS r ic o ,  no se  l e  d€ de p lazo  mfis de un afio y medio; y que lo  que
68mfis ta rd a s e  se  en tien d a  que es f a l t a  de l a  M usa.” Don C iro s 6lo
l le g a  a  p u b lic a r  La Colombiada. puesto  que una noche, cuando a tacan  de
im proviso , lo s  in d io s  s a lv a je s  incen d ian  l a  casucha donde v iv e  y se
quema El V ello c in o  de P ro . La Colombiada se  l i b r a  de l a  c o n f la g ra c i6n
porque un f ra n c o s , Manuel G e ra ld i ,  que h a b ita  en una b a rra c a  d e l r i o ,
69l a  t ie n e  a  mano p a ra  s a c a r la  en lim pio  e i l u s t r a r l a .
En euanto  a  d i v e r t i r s e  con l a  c a za , C iro  Bayo nos le g a  su l ib r o  
Las grandes c a c e r ia s  am ericanas. Del lago  T it ic a c a  a l  r io  Madera, 
donde d e sc r ib e  m inuciosam ente l a  g e o g ra f ia , b o tan ica  y zoologia de l a  
Baja B o liv ia  que va d e l  Lago T it ic a c a  a  lo s  l la n o s  de M ojos, o sea
67Bayo, La Colombiada, p . v i .
68 <*Ciro Bayo se  r e f i e r e  a  l a  p rem atica  d e l Tranco dScimo de El
D iablo C ojuelo que l l e v a  por t i t u l o :  "Prem £ticas y ordenanzas que se
han de g u ard ar en l a  in g en io sa  Academia S e v illa n a  de hoy en a d e la n te ,"  
l a s  cu a les  p re sen to  e l  acompafiante d e l D iablo C ojuelo , don C leofas 
Leandro PSrez Zambullo; vease  Angel Valbuena P r a t , La novela  p ic a re sc a  
espafiola (M adrid, 1962 ) ,  p . 166k.
69Bayo, La Colombiada, pp. vl-vii.
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70desde l a  m eseta  de lo s  Andes a  la s  se lv a s  am azonicas.
Como p rep a rac io n  de su l ib r o  Los Marafiones t r a z a  l a  r u ta  de lo s
espaHoles am otinados d e l s ig lo  XVI que con su l l d e r  e l  loco A guirre
aso laban  l a  r e g i6n amaz6n ic a  con sus saqueos y su sed por e l  o ro : "En
una ocasiSn  b a je  l a  p o ^ tic a  m onteria  por lo s  r lo s  b o liv ia n o s , yendo a
p a ra r  a l  caudaloso  M adera, a f lu e n te  d e l Amazonas, h ic e  e l  tra y e c to  de
Manaos a l  P a r£ , y eso me encarifS6 con e s ta  leyenda de Los Marafiones.
Segul e l  mismo camino que e l  loco  A guirre  y sus compafieros en su p i r a -
71t i c a  s a l id a  a l  mar . . . .
Tambi^n d e ja  memoria de sus o t r a s  expediciones f lu v ia le s  en l a
r e g i6n: "D urante t r e s  afios h ice  v id a  n6mada por e l  t e r r i t o r i o  d e l
A rce; remont& y b a j£  v a r ia s  veces lo s  caudalosos Beni y Madre de D ios,
en una de cuyas sub idas v i  lo s  Andes peruanos, y aun me c o r r f  h a s ta
72Manaos por e l  Madera y a  T rin id ad  de Mojos por e l  Mamore.
Cuando e s ta  a l  s e rv ic io  de don S a lv a t ie r r a ,  e s te  l e  recomienda
70Bayo, Las g randes c a c e r ia s  am ericanas (M adrid, 1927), p . 13.
^ B a y o , Los Marafiones (M adrid, 1913), pp. 5-6.
72Bayo, El p e reg rin o  en In d ia s ,  p . 8 . Plo B aroja en sus Memo­
r i e s  re co rd 6 una anecdo te  de Eduardo O rtega y G asset sobre uno de 
e s to s  v ia j e s :  " ib a  por e l  r lo  Manaos, una de l a s  a f lu e n te s  d e l Amazo­
n a s , sob re  una alm adla que p ilo te a b a  un in d io .  Se hab ia  unido a  e l  un 
b e lg a  que se  ded icaba a l  comercio de jamones y  l le v a b a  un gran fa rd o  de 
e s te  r ic o  a lim en to . Pero lo  que no sa b la  C iro Bayo es que, ademas l l e ­
vaba e n tre  lo s  jamones l a  imagen de una V irgen que h ab ia  robado de l a  
i g l e s i a  de un pueblo proximo. El t e l e g r a f o , que es com patible en 
a q u e lla s  le ja n la s  con l a  asp ereza  de l a  s e lv a  in ex p lo rad a , hab ia  a v i-  
sado d e l sagrado ra p to  a  lo s  pueblos inm ediatos y a l  b e lg a  C s ic ], en 
uno de e l lo s  l e  r e g is t r a r o n  e l  fa rd o ; lim ita n d o se  a q u i ta r le  l a  e s c u l-  
t u r a ,  pues e l  robo fu e  s 6 lo  a tr ib u id o  a  un exceso de devoci6n . Por l a  
misma c au sa , lo s  p o l ic la s  se  l le v a ro n  algunos jamones. La alm adla 
s ig u io  su cu rso  aguas a b a jo ."  B aro ja , o£ . c i t . ,  pp. 597-598.
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que v ia je  en compafila de un fran co s  llam ado Paul Franz p a ra  t r a e r
in d io s  mansos d isp u e s to s  a t r a b a J a r  de gomeros. Don Ciro ha ganado l a
am istad  de Franz m edlante re g a lo s  de puros y cerv eza  tornados de l a
m ercancla d e l sefior S a lv a t ie r r a .  C iro Bayo debe r e f r e n a r  a l  f ran co s
p ara  que no cometa t r o p e l ia s  en lo s  pueblos indfgenas (don C iro d e s -
p re c ia  lo s  ex p lo tad o res  c ru e le s  de lo s  in d io s  y  desea  que se  promulguen
e s ta tu to s  para  su d e fe n sa ) . Con Bayo de compafila Paul F ranz c o n tie n e  su
i r a .  DespuSs d e l afio y medio C iro Bayo re g re s a  a Buenos A ires  s ig u ien d o
73e l  curso  de lo s  r lo s  Paraguay, Parana y e l  P la ta .
Don C iro nos o fre c e  un "Resumen: ocho afios de in c e sa n te s
c o r r e r l a s ,  de lo s  cu a les  c inco  en l a  a l t i p l a n i c i e  an d in a , l a  de l a s
montafias de p l a t a , y t r e s  en l a  Mesopotamia b o l iv ia n a , la_ die lo s  r lo s
j  hT1*de o ro .
Menciona en e l  prfilogo de Los CSsares de l a  P a tag o n ia  que:
,fNo conozco l a  P a tag o n ia , pero me formo de e l l a  una id e a ,  porque he
v iv id o  en Bahia Blanca que es e l  l lm i te  N o rte , y he cruzado e l  E strecho
en v ia je  a V alp ara iso  . . .  Antes de todos e s to s  v ia je s  estu v e  en l a
75Pampa, nada mas que t r e s  afios, de p rec ep to r  r u r a l  . . .  . ” Ya que e s to  
sucede despuSs de su e s ta d la  en Bragado y Tapalque en l a  A rgen tina  es 
indudable  que su  temporada en Bahia B lanca, A rg en tin a , o ccu rre  despues 
de su reg re so  d e l O rien te  b o liv ian o  y a n te s  de su reg re so  a Espafia en
73Bayo, Por l a  America desconocida . p . 327.
7 I1
Bayo, El_p ereg rin o  en I n d ia s . p . 8 .
75Bayo, Los C&sares de la Patagonia, p. 6.
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Al d e sp e d irse  de America por l a  tiltim a v e z , don C iro se  a l e j a  
llevJandose un caudal de im presiones y  andcdotas s in  m encionar e l  cuan- 
t io s o  nfmiero de n o tas  que tom6 todo e l  curso  de su  e s ta d fa  ta n  p ro lo n - 
gada; luego lo  hemos de v e r  publicando  l ib r o  t r a s  l ib r o  en que v e r t i r S  
sus conocim ientos e x tra id o s  de su  com penetracion con l a  a tm osfera  y e l  
alma am ericana.
F. Los afios de madurez
Al r e g re s a r  en 1900 a su p a t r ia  C iro Bayo se  da a  conocer e n tre  
l a  p u jan te  g e n e ra c i6n n o v en tay o ch is ta . Pio B aro ja  lo  conoce por p r i ­
mera vez h a c ia  1900 en l a  r e s id e n c ia  d e l e d i to r  Bernardo Rodriguez 
S e r ra , a  quien  don C iro ha conocido en Tucumfin, A rg en tin a , como ya
hemos v i s to .  Rodriguez S e rra  r e s id e  en Madrid y l e  encarga a  C iro Bayo
77tra b a jo s  e d i t o r i a l e s .
Pio B aro ja  t r a b a  una am istad  con don C iro que a  p esa r d e l c a ra c -  
t e r  a  veces acerbo  de ambos amigos perdura  h a s ta  l a  m uerte de e s te  en 
1939* C iro Bayo, Jun to  con e l  hermano de don P io , R icardo B aro ja , con 
C ornuty, e l  su izo  Pablo Schm itz, que f a c i l i t a  a don Pio lo s  l ib r o s  de 
N ie tzch e , "A zo rin ,"  e l  n o v e l is ta  Jos& M aria Matheu, y S i lv e r io  Lanza 
forman un grupo de l i t e r a t o s .  Don C iro  se  in tro d u c e  a l a  Joven promo- 
c i6n l i t e r a r i a  m ediante Rodriguez S e rra .
T 6E sta  o b se rv ac i6n , como muchas o t r a s  que hemos hecho h a s ta  
a q u i,  se  l e s  han e sc u rr id o  a in v e s tig a d o re s  que no han estud iado  d e b i-  
damente n i lo s  documentos en to rn o  a  don C iro n i sus obras para  e x tra e r  
lo s  d a to s  n e c e s a r io s .
77B aro ja , M anorias, pp. 387-588.
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En su campafla regeneradora  lo s  noven tay o ch istas  d isponen de un
Srgano p e r io d f s t ic o  p a ra  l a  d isem in aci6n de sus id e a s ,  l a  r e v i s t a
Juventud con s u b tf tu lo  de "R ev ista  popu lar contem poranea," de l a  que se
p u b lican  doce ntimeros e n tre  e l  prim ero de o c tu b re  de 1901 y e l  27 de
marzo de 1902. La r e v i s t a  es fundada por B aroja y por Azorfn con l a
c o la b o ra c i6n d e l  p e r io d is ta  C arlos d e l Rfo. La e d ic i6n se  r e a l i z a  en
l a  c a l l e  de V alverde en l a  im prenta Andueza, lo c a l  donde tam bien se
p u b lic a  e l  C ontador, 6rgano d e l gremio de c a rn ic e ro s . Hay t e r t u l i a s
espontaneas en e l  p la n te l  de l a  r e v i s t a  a  l a s  que acuden Pio B aro ja ,
A zorln , Maetzu y o tro s  incluyendo s in  duda a  don C iro ya que co labo ra
en l a  r e v i s t a  en comp aril a  de o tro s  como Unamuno, G iner de lo s  Rlos y
C a ja l, Joaqu in  C o sta , V a lle - In c l£ n , Salvador Rueda, Manuel Machado y
M artinez S ie r r a .  La r e v i s t a  Juven tud , en e l  ntimero q u in to , con fecha
d e l 10 de noviembre de 1901 , p re se n ta  con ca rfic te r  e d i to r i a l  l a  prim era
fo rm ulae i6n n o v en tay o ch is ta  en que se  in d ic a  que; "Percibim os desde
hace unos alios en EspaHa una ten d en c ia  v is ib lem en te  determ inada h ac ia
e l  conocim iento de lo  nuevo, h ac ia  l a  a s im ila c i6n d e l t o t a l  d esen v o lv i-
m iento raoderno, n ac id a  de l a  p ro p ia  y firm e co n v icc i6n de l a  re a lid a d
de n u e s tro  a t r a 3 o , de l a  ev id en c ia  de l a  l e n t i tu d  y de l a  to rp e z a  de
n u e s tra  marcha por le, senda p ro g re s iv a , que con ta n  v e r t ig in o s a  rap id ez
..79r e c o r re  e l  r e s to  de Europa.
C iro Bayo tam bi£n es miembro de l a  t e r t u l i a  d e l Nuevo Caf£ de




Levante que e x is te  de 1903 h a s ta  1916 y de l a  c u a l es V a lle -In c lfin  e l  
miembro preem inen te. Concurren en d iv e rsa s  epocas con r e l a t iv a  a s u id i -




Amado Nervo, Zuloaga y M adariag , Es p robab le  que tambiSn a s i s t e  a
l a  t e r t u l i a  d e l  Caf6 de M adrid.
Don C iro  tam bien a s i s t e  a  l a  t e r t u l i a  hogareffa de lo s  B aroja 
en donde e s ta n  igualm ente V a lle - In c l^ n , Maeztu y A zorln . Y tam bien 
e l lo s  se  refinen en e l  Negociado de l a  P rensa d e l M in is te r io  de Goberna- 
c io n , donde hay d iscu s io n es  l ib r e s  y v iv as  d u ran te  e l  d la  como a a l t a s  
horas de l a  noche.^2
En lo s  prim er os afios d e l s ig lo  Bayo se gana l a  v id a  publicando 
obras m ercenarias  que l e  dan d in ero  pero que ap en aaJ tien sn  v a lo r  in t e -  
l e c t u a l .  Los t l t u l o s  son in d ic a tiv o s  d e l con ten ido : H igiene sexual
d e l s o l te r o .  E l amor l i b r e  jr l a  p r o s t i tu c id n .  A lte ra c io n es  s e x u a le s ,
8o
G ra n je l ,  Panorama de l a  generacion  d e l 98 , p . 8 l ,
^"Melchor de Almagro San M artin , en su B io g ra fla  d e l 1900. des­
c r ib e  como e ra  l a  re u n i6n de una de e s ta s  t e r t u l i a s : ^ s t a  ta rd e  
siem pre acompafiado de Aben-Humeya. he ido a  l a  t e r t u l i a  d e l Cafe de 
M adrid, donde p o n tif ic a n  Pio B aroja y Jose  M artinez R u iz , ambos jo v e -  
nes y lu ch ad o res. E ste  lo c a l  es lobrego y r e s u l t a  t r i s t o n  s i  se  le  
compara con l a  'Montafla' C te r tu l ia  modernistaD l le n a  de s a l  y de lu z .
As! tam bien e l  tono menos d iv e r tid o  que en e l  o t r o ,  aun cuando menos 
henchido de 'c o s a s '.  Aqul se  p iru e ta  menos, pero qu iza  se  p ien se  mas.
En neida se  parece  a l  de e s to s  m odern istas a l  de a q u e llo s , como sea con 
e l  'd eseo  de cam biar de p o s tu r a '.  Aqul tampoco gu stan  lo s  'v i e j o s ' ,  
pero se  r e i t e r a  e l  ap rec io  por G aldos, por V alera  y por doria S n i l ia  
CPardo BazfinD, que es tS  ya le jo s  de l a  juven tud . Ambas t e r t u l i a s  caen 
de acuerdo en l a  adm iraci6n por Ruben D ario , a quien con sid e ran  e l  m£s 
grande p o e ta  espafiol de lo s  tiem pos m odernos." Melchor de Almagro San 
M artin., B io g ra fla  d e l 1900. segunda ed ic id n  (M adrid, 1 9 ^^ ), pp. 110- l lL .  
Agradecemos e l  empleo de e s ta  c i t a  que ha sido  tomada d e l l ib r o  ya 
c ita d o  de Luis S. G ra n je l, Panorama de l a  generacion  d e l 98 . p. 381.
^2I b i d . , p. 8 3 .
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en l a  Im prenta de F e lip e  MarquSs, H igiene d e l  Verano £  de_ lo s  v e ra -  
n e a n te s , pub licado  en M adrid con Rodriguez S e rra  en 1902; D ic c io n a rio -  
co n v ersac io n . e s p a f io l- f ra n c ls , compilado con un v o cab u la rio  f ra n c ^ s -  
espafiol £  un a p in d ic e  g ra m a tic a l, pub licado  en Madrid con l a  E d i to r ia l  
B a illy -B a ill& re  y  h i jo s  en 190U; Nociones de in s tru c c i6 n  c lv ic a  (R udi- 
mentos de d erech o ) ,  pub licado  en Madrid con lo s  Sucesores de Minuesa 
de lo s  R lo s , 1905-
S in  embargo de v a lo r  in te l e c tu a l  son sus obras que v e rsan  sobre 
sus conocim ientos de l a  America Hispana cuyos t l t u l o s  tam bien nos in -  
forman sobre  su  co n ten id o : "La p o e s la  popu lar en America d e l S u r ,"  en
Oo
l a  R e v is ta  de A rch ivos, B ib lio te c a s  y Museos, en 1902; "V ocabulario
8bde p ro v in c ia lism o s a rg en tin o s  y b o liv ia n o s"  en Revue H ispanique, en 
1906; y V ocabulario  c r io l l o  espafio l-sudam ericano, publicado en Madrid 
con lo s  Sucesores de Hernando, en 1910. Como una c u r io s id a d  co n trib u y e  
en l a  C olecci6n de f r a s e s  £  re f ra n e s  en a c c io n , de B a illy -B a ill& re , con 
e l  tcmo I I I : Una le c c i6 n  de magia o_de c6mo "M&s v a le  vaca en paz que 
no p o lio s  en ag raz"  (M adrid, 1903), y e l  tomo V: Dormir l a  mona, en 
v erso  (M adrid, 190U )*^
R icardo B aro ja  d e sc rib e  a  C iro Bayo por e s to s  afios indicando 
que "Don C iro es m agnlfico  compuesto de so ld ad , de v ia je r o ,  de p o e ta , 
de a s c e ta ,  de bohemio, dando a  e s ta  p a la b ra  su sen tid o  mas noble . . . .
Do
Ciro Bayo, "La p o es la  espaflola en America d e l S u r ,"  R ev is ta  
de A rch ivos, B ib lio te c a s  y  Museos 6 (1902), U3-U9 .
8bC iro Bayo, "V ocabulario  de p ro v in c ia lism o s a rg en tin o s  y b o l i ­
v ia n o s ,"  Revue HisjDanigue lU (1906 ) ,  2U1- 26U.
O c
C iro Bayo, "Cantos popu lares am ericanos,"  Revue H ispanique 15 
(1906 ) ,  796-809.
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Algunas veces l e  agobia l a  c iu d ad , s ie n te  l a  n o s ta lg ia  de lo s  h o rizo n te s
d i la ta d o s ,  l a  p e rsp e c tiv a  de la s  c o r d i l l e r a s .  Entonces s in  p r e p a ra t i -
v o s , s in  e q u ip a je , a  veces s in  un c£ntim o, como quien s a le  a dar un
86paseo por su c a l l e ,  abandona a  Madrid y  da l a  v u e l ta  a Espafia."
Al p a rec e r  lo s  hermanos B aro ja , y especia lm en te  R icardo , de 
ta n to  o l r  a  don Ciro d i s c u r r i r  sobre sus c o r r e r la s  se co n tag ian  de su 
e s p l r i t u  y  deciden  hacer una s a l id a  de M adrid, R icardo , s in  embargo no 
e s tS  d isp u es to  a  s a l i r  de Madrid a  l a  av en tu ra  como lo  hace don C iro ; 
f a b r ic a  una t ie n d a  de campafla, se  compra un b o rr ic o  y  l le v a  com estib les  
p a ra  e l  camino. Los p lan es  de lo s  t r e s  no son b ien  re c ib id o s  por V a lle -  
In c la n  n i  lo s  demfis miembros de l a  t e r t u l i a ,  segtin don R icardo: "Ex-
cep to  don C iro , ninguno de lo s  c o n te r tu l io s  se  d ecide  a cambiar e l  
pavimento m adrileflo por l a  c a r r e te r a .  Mi proyecto  es puesto  en s o lf a  
por to d a  l a  t r i b u  a r t l s t i c o l i t e r a r i a . /  — jD ejar l a  P u erta  d e l Sol y e l
On
cafS  para  la n z a rse  por esos a n d u r r ia le s !"
Aqul s e r i a  p r o l i jo  c o n ta r  lo s  in c id e n te s  de l a  excursiS n  que 
Pio B aroja e s p e c if ic a  en sus Memories; lo  raismo se  puede in d ic a r  d e l 
l ib r o  de R icardo B aro ja : Gente d e l 98. Basta in d ic a r  que e l  v ia je  
l e s  s ir v e  a  todos p a ra  l l e g a r  a  conocer m£s de ce rca  a muchos de sus 
co m p atrio tas  y  v i s i t a r  lu g a re s  como Y uste, que don Ciro recu erd a  en El 
p e reg rin o  e n tr e te n id o , publicado  en 1910 en Madrid por lo s  Sucesores de 
Hernando. Para m atar e l  tiem po C iro Bayo y lo s  hermanos B aroja imaginan
^^Ricardo B aro ja , Gente d e l 98 (B arcelona, 1952), pp. 85-86.
fl 7I b i d . ,  p . 86. Segfin S eb as tian  Juan Arbo e s ta  fue  una de la s  
expediciones mas im portan tes de l a  v id a  de Pio B aro ja . Juan S eb astian  
Arb6, P io  B aro ja  y su tiem po (B arcelona, 1963), p . 273.
Uo
encuen tros de combate en que cada uno e j  ere  i t  a su im aginaci6n y  don
C iro  lo s  supuestos conocim ientos de e s t r a te g ia  y d e l papeleo m i l i t a r
88que h ab ia  ad q u irid o  cuando estuvo con D orregaray y C ucala. Don
R ica rd o , en sus recuerdos d e l v i a j e ,  in d ic a :  "Creo que Jam£s nos
hemos d iv e r tid o  ta n to  como cuando dlbamos form idab les b a ta l l a s  im agi-
n a r ia s  en la s  frag o sas  v e r t ie n te s  de l a  S ie r ra  de Gredos o , ya de
fiov u e l ta  h ac ia  M adrid, en la s  l la n u ra s  to le d a n a s ."
El v ia j e  dura v e in te  d la s  y a travesando  C a s t i l l a  l le g a n  a  l a
f ro n te r a  de P o rtu g a l. No f a l ta n  av en tu ras  como a l a s  que don C iro estfi
acostum brado. Por ejem plo, t ie n e n  que c ru za r  e l  r lo  T ie ta r  con e l  agua
90h a s ta  e l  c u e llo  pues e ra  tiempo de c re c id a . Al l l e g a r  a l  f in a l  de l a
t r a v e s la  Pio B aroja recu erd a  que: "A sl, e n tre  r if la s  y mal humores,
d isc u s io n e s  y p ro y ec to s , hicim os n u e s tra  excu rsi6n  y volvim os a
M ad rid ."^ ' En r e a l id a d ,  don Pio re g re sa  por t r e n  de C aste jada  a Madrid
92dos d la s  a n te s  de lo s  o tro s  dos e x c u r s io n is ta s .
Pio B aroja emplea lo s  in c id e n te s  d e l v ia je  y lo s  t ip o s  v is to s  
por e l  camino en su novela La dama e r r a n te . C iro Bayo e s c r ib e ,  con 
prSlogo de A zorln , El p ereg rin o  e n tre te n id o , que es mas b ien  una
Ricardo B aroja recu erd a  e l  d ic tad o  que h izo  don Ciro de c o rrid o  
en e l  c u a l daba p a r te  de l a  im ag inaria  cap tu re  de aqu^l: "E xcelentlsim o
seSor cap itS n  g e n e ra l de C a s t i l l a  l a  Nueva. Punto. Habiendo sabido  por 
c o n fid e n c ia s . Coma. Que l a  p a r t id a  la t ro f a c c io s a  d e l c a b e c i l la  R icard o , 
a l i a s  e l  Pintamonas CRicardo B aroja e ra  p in to rD . Coma. Se h ab ia  apo- 
derado d e l p u e b lo .. .  c,Que demonio de pueblo es £ s te?  Ponga u s t e d . . .
Del p u e b lo .. .  M adrigal de l a  V era, y ha e je rc id o  v io le n c ia  y fe c h o rla s  
en l a s  m u jeres. Coma. Recabando o n e ro s a s .. .  jS in  hache, hombre! One- 
ro sa s  no l le v a  hache. Recabando onerosas co n trib u c io n es  en e sp ec ie  y 
m e t£ lico  de la s  c la se s  pu d ien tes  . . . . "  R icardo B aro ja , o p . c i t . , p . 89.
89 90I b id . ,  p . 90. Pio B aro ja , o p . c i t . ,  p . 591.
^ I b id . , p . 592. ^ R ic a rd o  B aro ja , loc . c i t .
93c re ac io n  de l a  im aginaci6n .
Con l a  o r ig in a l id a d  de El p e reg rin o  e n tre te n ld o  se  inaugura 
una nueva epoca en l a  producci6n  l i t e r a r i a  de C iro Bayo. En 1911 apa­
re c e  su L a z a r il lo  espafiol (Premio P a s te n ra th  de l a  R eal Academia Espa- 
fio la) pub licado  en Madrid en L ib re r la  de F ran c isco  B eltrfin , que es 
tam bien una novela  de andanzas im aginadas por Espafia en e l  su r y e l  
Levante d e l p a l s ,  a s f  como su a n te r io r  novela  in c lu y e  a  C a s t i l l a .  En 
1912 aparece  en M adrid o t r a  n o v e la , Orfeo en e l  in f ie r n o . con l a  
E d i to r ia l  B a i l ly - B a i l l e r e , en que e l  p ro ta g o n is ta  m ascu lino , un m tisico, 
se  ha enamorado de una be ldad  d e l campo que se  corrompe a l  v iv i r  en 
M adrid; e l  t r a t a  de r e s c a ta r l a  de a l l l .  Los dos p ro ta g o n is ta s  son lo s  
Orfeo y E u rld ic e  modernos. El Ciltimo l ib r o  que don C iro p u b lica  es 
tam bien una n o v e la , La r e in a  d e l Chaco, con Caro Raggio (M adrid, 1935) 
que t r a t a  de lo s  amores de una p r in c e sa  in d ia  con un bianco con p o s i-  
b le s  rem in iscen c ia s  de C hateaubriand  a l  d e s c r ib i r  l a  nobleza de lo s  
in d io s .
Luego i n i c i a  t r e s  grupos de o b ra s . El prim ero v e rsa  sobre sus 
v ia je s  por l a  America d e l Sur pero s in  n o v e la r lo s : El p ereg rin o  en
In d ia s ,  pub licado  en M adrid en 19H» con lo s  Sucesores de Hernando; 
Chuquisaca o l a  P la ta  P e ru le ra , con V ic to ria n o  S u£rez, en 1912; Por l a  
America desconocida ap a rece  en 1920 en M adrid, con l a  E d i to r ia l  Caro 
Raggio, y afios desp u es, en 1927, Las grandes c a c e rfa s  am ericanas, con 
Caro Raggio tam bien .
El segundo g rupo , llam ado s ig n if ic a tiv a m e n te  "Leyendas Sureas
k2
d e l Nuevo Mundo," t r a t a  a l  modo novelesco  de lo s  av en tu re ro s  espafioles 
que se  la n z a ro n  en busca de oro en l a  America d e l Sur con mucho o n in -  
gfin e x ito :  Los Marafiones, que l e  pub lico  B a illy -B a ill& re  (M adrid,
1913); Los C esares de l a  P a tag o n ia , pub licado  con Juan Pueyo (M adrid, 
1913), y  Los c a b a lle ro s  d e l Dorado con V ic to ria n o  Sufirez (M adrid,
1930) . 9U
En 1917 aparece  una obra cuyo tra ta m ie n to  es parecido  a l  de 
l a s  Leyendas ya que t r a t a  de l a  novelac i6n  de l a  v id a  de l a  cS leb re  
c o r te sa n a  f ra n c e sa  Nin6n de L enclos: Venus ca ted r& tic a  p u b licad a  en
M adrid con Juan Pueyo; in c lu y e  ademas l a  co lecc io n  de c a r ta s  de l a  
p ro ta g o n is ta  que v e rsan  sobre e l  a r t e  d e l g a lan teo  amoroso.
C iro Bayo tam bien r e d a c ta  un grupo de obras sobre  l a  h i s to r i a  
de l a  America Hispana cuyos t i t u l o s  re v e la n  su con ten ido : Examen de
p ro ce res  am ericanos (Los l ib e r t a d o r e s ) ,  pu b licad a  con Juan Pueyo 
(M adrid, 1916); A u cafilfl, epoca de R osas, con Caro Raggio (M adrid,
1930), d e s c r ib e  l a  t i r a n i a  sa n g rie n ta  de Juan Manuel O r tiz  de Rosas en 
l a  A rgen tina  de l a  prim era m itad  d e l s ig lo  XIX; B o livar y sus t e n ie n te s , 
San M artin  y sus a l ia d o s , con Caro Raggio (M adrid, 1929)* e H is to r ia
9UC iro Bayo co nsideraba  que cada una de sus Leyendas l e  co s tab a  
m£s t r a b a jo  que una obra  o r ig in a l  y estim aba im perdonable que lo s  c r i -  
t i c o s  no le s  p re s tab an  a te n c io n : "Algo se  le e n  en Espafia, segtin me
d icen  lo s  l i b r e r o s ;  digo lo s  l ib r e r o s  porque h a s ta  ahora ningfin c r i t i c o  
espafiol p a rece  haberse  en terado  de e s ta s  lu cu b ra c io n e s , y nada ha dicho 
n i en b ie n  n i  en m al. Bien es verdad que lo s  que ahora  actlSan de o f i -  
c ia n te s ,  l e s  vendra muy c u e s ta  a r r ib a  d ic tam in ar sobre cosas de America 
que e s ta n  ayunos; y que lo s  'am ericeun istas ' que saben, no pueden; es 
d e c i r ,  no pueden poner e l  pafio a l  p lilp ito  como l e s  es concedido a  lo s  
c r i t i c o s  de a lq u ilo n . Como me co ste6  l a  e d ic i6 n , yo so lo  s u f r i r e  la s  
consecuencias de e s te  boycotage que, de seg u ro , me im pondrian e s to s  
f iltim o s. Pero no im porta; e l  buen pafio en e l  a re a  se vende, y s i  e l  
p lib lico  g u s ta  de e l ,  lo  com prara." Bayo, Los Cesares de l a  P a ta g o n ia , 
pp. 5-6 . Las Leyendas e s ta n  hoy completamente ago tadas.
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moderna de l a  America espafio la , desde l a  Independencia h a s ta  n u es tro s  
d l a s , con Caro Raggio (M adrid, 1930).
En 1931 ap arece  o tro  l ib r o  sobre  e l  le n g u a je  de l a  America d e l 
Sur que es una ex ten s i6 n  de l ib r o s  d e l mismo tema ya pub licad o s:
Manual d e l lengua.1 e c r io l l o  de C entro- £  Sudam erica, con Caro Raggio 
(M adrid, 1931).
Tambien p u b lic a  obras de v a lo r  com ercia l como la s  de su prim era 
Spoca cuyos t i t u l o s  in d ican  su tema: H igiene sexual de l casado p u b li­
cada con l a  E d i to r ia l  Rubiftos (M adrid, 1913); El veraneo , en l a  p la y a , 
en lo s  bafioB, en l a  montafla, conse.los p r a c t ic o s , h ig ien e  d e l v eran ean te  
con B a i l ly -B a i l le r e  (M adrid, 1916), Lô  n a tu r a l  £  lo  so b re n a tu ra l en e l  
ocu ltism o con Caro Raggio en M adrid, s in  fech a .
E sc rib io  ademas de c a ra c te r  m iscelaneo : La Colombiada p u b li­
cada con V ic to ria n o  SuSrez (M adrid, 1912) un poema a l  e s t i l o  epico 
sobre e l  descubrim ien to  de America por C r is to b a l Col6n, Con D orregaray , 
Una c o r r e r la  por e l  M aestrazgo, que ap arece  con Juan Pueyo (M adrid, 
1912), sobre sus e x p e rien c ia s  con lo s  c a r l i s t a s  a la s  que ya hemos 
a lu d id o  an te rio rm en te  y e l  R om ancerillo d e l P la ta ,  co lecc io n  de roman­
ces de esa  reg io n  publicado  con V ic to rian o  Suarez (M adrid, 1 9 1 3 ) .^
La am istad  de C iro con Bernardo Rodriguez S e rra  l e  perm ite  ob- 
te n e r  t ra b a jo  y conocer a l i t e r a t o s  s o b re s a l ie n te s . En 1900, afio de 
reg re so  a su p a t r i a ,  consigue de Rodriguez S erra  l a  tra d u c c i6 n  d e l
95E sta  obra se  p ub lic6  a in s ta n c ia s  de don Antonio Graifio, 
b ib l iS f i lo  a m e rica n is ta  y consul de Honduras en M adrid, a quien ded ica  
su obra don C iro en M adrid, mayo de 1913, seflalando que: "A l a  i n i -
c ia t iv a  de u s te d  deben ahora su ex h ib ic i6 n  Cde lo s  romances] ahora en 
Espafia, y por e s to  se  lo s  ded ica gustosam ente e l  c o le c to r ,  C iro Bayo.”
fran ces  de E l amor l i b r e , de C harles A lb e r t. Para poderse mantener 
Bayo se  d ed ica  a  t r a d u c i r  y a  a r r e g la r  o tro s  l ib r o s :  El Nifio Jaime
V in iz t r a s , d e l  m allo rq u ln  J u l io  V a lle s ; Las la rv a s  d e l o cu ltism o , d e l 
in g le s  John B illin g b ro o k , p a ra  l a  e d i to r i a l  Pueyo, en 1916; El u ltim o 
Romanoff, d e l  f ra n c e s  C harles R iv e t;  Salamb6, d e l fran ces  Gustave 
F la u b e r t;  La leyenda de Gustavo B e r l in s , de l a  sueca a  quien se l e  
o torgo  e l  premio Nobel, Selma L a g e r lo ff ;  Un o f i c i a l  enamorado, d e l 
fran co s  S ten d h a l, y Mis p r is io n e s  d e l i t a l i a n o  S ilv io  P e l l i c o . ^
Don C iro  d e ja  r e la c i6 n  de sus p en u rias  en e l  L a z a r i l lo  espa- 
f io l, 1911:
Mis d n icas  fu en te s  de in g reso  eran a  l a  saz6n t a l  c u a l tra d u c -  
c l6 n  que me co n fiab a  un e d i to r  amigo CRodrlguez S erra  con toda 
probabilidadU  y una exigua r e n ta  de una casuca a l i a  en B arcelona. 
Pero a l  empezar e l  mes de ju n io  ambas fu e n te s  se secaron  a un 
tiem po: e l  e d i to r  fu e se  a un b a ln e a rio  s in  dejarm e encargo a lguno ,
y mi apoderado te n ia  orden te rm in an te  de no enviarme un cu arto  a 
lo s  M ad rile s . Habla pensado irm e a America, y con lo s  aho rros de 
dos meses de r e n ta  pagar e l  embarque.97
Cuenta en e s ta  novela c6mo se ve en necesidad  de vender sus l ib r o s  
c u s i a l  p re c io  de peso de papel y lo  dnico que lo  l i b r a  de l a  n e c e s i­
dad de hacer e s to  es l a  ayuda de un mozo de cuerda a l  cu a l a n te r io r -
mente l e  h ab la  ob ten ido  una p la z a  de r e p a r t id o r  para  un d ia r io  de 
96noche. C iro Bayo puede o b ten er quince duros a l  t r a d u c ir  para  un
c a te d ra tr ic o  m adrilefio un pequeflo cd d ice  m anuscrito  de l a  B ib lio te c a
99N acional a l e t r a  c la r a  y c o r r ie n te .
96Cardenal I r a c h e ta ,  o£. c i t . ,  p . 38.
97 98Bayo, E l l a z a r i l l o  espafio l, p . 11. I b id . , p . 13.
99Ibid., p. 19.
Por 1912 o b tie n e  por tin par de aftos tra b a jo  de p ro fe so r  de
fran co s  en l a  Sociedad de D ependientes de L ib re r la ,  en l a  c a l l e  d e l
„  ̂ 100 G ato.
Segtin e l  p ro fe so r  Entram basaguas, p e rc ib i6  algunos in g reso s
por co lab o rac i6 n  en r e v i s ta s  y d ia r io s  de Espafia y de Hispanoam&rica y
en e l  Almanaque B a i l ly - B a i l le r e , en lo s  cu a les  predominan observaciones
101sobre sus v ia je s  y sobre lo s  h ispanoam ericanos,
La m uerte de e d ito re s  l e  v in ie ro n  a cegar dos fu en te s  de in -
g re so . F a l le c io  " . . .  aquel Bernardo Rodriguez S erra  que luego han
conocido muchos en Madrid como e d i to r  de a r r e s to s ,  m uerto , por d esg ra -
102c i a ,  en l a  f l o r  de su edad ."  En e l  Veraneo en lo s  bafios in d ic a  que 
"La p rim era ed ic i6 n  de e s ta  o b r i t a  ya afios fue  un ex ito  para  su a u to r  y 
e d i to r  C B ailly -B aille reD  pero e s te  filtim o no lo  d is f ru to  pues l a  m uerte 
v ino y sego una v id a  que empezaba a t r a b a ja r .
Tanto Rodriguez S e rra  como B a i l ly -B a i l le re  y o tro s  e d ito re s  
(Juan Pueyo y Caro Raggio, seg&n Cardenal I ra c h e ta )  no eran  simplemente 
hombres de negocios s in o  p ro p ag an d istas  de id eas  avanzadas; pero no lo  
eran V ic to ria n o  Su&rez y lo s  Sucesores de H e r n a n d o . P o s t e r i o r m e n t e ,
^ ^ C a rd e n a l I r a c h e ta ,  o p . c i t . ,  p.  37*
101Entram basaguas, o p . c i t . , p.  17.
102Bayo, P ereg rino  en I n d ia s . p . 6 . Rodriguez S erra  tam bien 
fu e  e l  e d i to r  de a lgunas obras de Plo B aroja: de S i lv e s t r e  Paradox, de
Camino de p e rfe c c i6 n  y de lo s  I d i l i o s  vascos en que ap a rec lan  e l  r e -  
t r a t o  d e l a u to r  y lo s  d ib u jo s  de su hermano R icardo ; ed it6  tam bien lo s  
Tres ensayos de Unamuno, e l  drama de V a lle - In c la n , Ceniza, y dos l ib r o s  
d e l soci6 logo  fra n c e s  F o u rn ie r: D octrina s o c ia l  y El f a l a n s t e r io .
Entram basaguas, o£ . c i t . , p.  3 6 .
103Bayo, Veraneo en lo s  bafios, p . 5.
101+C ardenal I ra c h e ta ,  o p . c i t . ,  p. 30.
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o sea d u ran te  sus filtim os aitos de e s c r i t o r ,  Caro Raggio es su e d i to r  
p r in c ip a l .
Caro Raggio es e l  cufiado de Pfo B aro ja . Se casa  con l a  h e r -  
mana amada de e s te ,  Carmen. Caro Raggio ha p e rten ec id o  a l  Cuerpo de 
Correos y T e leg rafo s y t ie n e  a f ic io n e s  l i t e r a r i a s .  Su cufiado lo  anima 
y despues de l a  excedencia de su empleo monta su e d i to r i a l .  A don Pfo 
l e  to c a  e l  cargo de a se so r y es en r e a l id a d  e l  d i r e c to r  l i t e r a r i o . 10^
Ya que B aro ja  es amigo Intim o de C iro Bayo no es de ex trafia r que em- 
p ie ce  a p u b lic a r  sus obras en e s ta  e d i t o r i a l .
B aroja d e sc rib e  ffs icam en te  a don Ciro a l  p r in c ip io  d e l s ig lo
como " a l to ,  f la c o ,  e sb e lto "  y "en l a  c a l l e  andaba muy lim p io , l a  cam isa
siem pre nueva, un bast6 n  en l a  mano."1^  R icardo B aro ja  m uestra como
v i s t e  hab itualm en te  y como aparece  v e s tid o  p ara  l a  excursi6n  con lo s
hermanos B aroja: "Don C iro se  p re se n ta . La lin ica m od ificac i6n  que
noto  en su h a b itu a l  indum entaria es que ha s u s t i tu fd o  su sombrero hongo
107con una g o rra  a m a r ille n ta . Lleva encima su  in se p a ra b le  gaban ."
108Vive don C iro en una b u h a rd illa  muy pequefia que l e  cu e s ta
1 >̂̂ Arb6, o£. c i t . , pp. U8H-U8 5 .
1(^ P lo  B aro ja , o£. c i t . , pp. 588-593.
107R icardo B aro ja , o p . c i t . , p.  8 7 .
108C ardenal I ra c h e ta  s u g ie re , y probablem ente haya a c e r ta d o , 
que l a  g u a rd i l la  de M arfa, l a  p ro ta g o n is ta  de Orfeo en e l  I n f ie r n o , de 
C iro Bayo, debi6 se r  de l a  de e l :  " . . .  ta n  pequeflo, que so lo  t ie n e
t r e s  huecos: s a la ,  a lcoba y cocina  . . .  Lo que en lo s  pueblos son d es-
vanes o guardamuebles en l a  c a p i ta l  de Espafia son v iv ien d as  que Hainan 
g u a r d i l la s  o sotabancos . . .  en e l  fondo de un co rred o r la rg o  y e s tre c h o , 
o a ambos lados d e l pasadizo  que, por tinico v e n te ro , t ie n e  e l  t ra g a lu z  
de un ap esto so  r e t r e t e  a l  d e scu b ie rto  . . . . "  Bayo, Orfe o  en e l  in f i e r n o , 
p . 137.
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t r e s  duros en l a  c a l l e  Antonio G rilo  de M adrid, en l a  c u a l no perm ite  
que e n tre  n ad ie . Tiene una a s i s t e n ta  que v iv e  en l a  vecindad que 
lim p ia  e l  r in c 6n en que h a b ita .  Un d fa  l a  a s i s t e n ta  se  queda s in  casa  
y don Ciro l e  o b tie n e  una que c u e s ta  d ie z  duros. Pfo B aroja queda 
asombrado con e s te  a r re g lo  por e l  cu a l e l  sefior v iv e  en una b u h a rd illa  
mucho mas pobre que l a  de su  s i r v i e n t a . ^ ^
E sta  a c c i6n desproporcionadam ente generosa t ie n e  por fundamento 
una de la s  p e c u lia r id a d e s  de don C iro : su in d ife re n c ia  an te  e l  d in e ro .
R icardo B aroja tam bien se  p e rc a ta  de e s to : "No hay en e l  mundo quien
d e sp re c ie  e l  d in ero  y l a s  cosas que e l  d inero  proporciona como don C iro . 
S i un mendigo p id ie ra  l a  capa a  don C iro , no l a  p a r t i r f a  por l a  m itad , 
como San M artin . La d a r fa  e n te ra  y se  m archarfa  t i r i t a n d o .
Pfo B aro ja  lo  co n s id e ra : " . . .  absu rdo , preocupado y d e sp re -
ocupado a l  mismo tiem p o ."1^  Don Pfo no puede comprender l a  a c t i tu d  de 
don C iro a n te  e l  d in e ro :
Al p r in c ip io ,  cuando l e  co n o cf, d is c u tf a  con e l  e d i to r  
Rodrfguez S e rra .
—Don C iro , £qu iere  u s ted  hacerme una traducci.6n?— l e  p re -  
guntaba e s te .
— Bueno.
—Como no es m£s que c ie n to  c in cu en ta  pfig inas, l e  pagar£ a 
u s te d  s i  l e  p arece  t r e i n t a  d u ro s.
—No.
— i,Pues cufintos q u ie re  u s ted ?
—Quince.
Y no l e  sacaba de ahf .
Conmigo te n fa  una norma p a re c id a .
B aro ja  tam bien se  adm ira d e l d esp rec io  que m uestra Bayo por l a
109Pfo B aro ja , o p . c i t . , p . 558.
^"^R icardo B aro ja , o p . c i t . , p .  8 5 .
m Plo B aro ja , 0£ . c i t . ,  p.  587 . 112I b i d . . p.  596.
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vanidad . E l {inico r e t r a to  de don Ciro que e s ta  a seq u ib le  a l  pub lico  
es l a  f o to g r a f la  que aparece a l  f r e n te  de su l ib r o  Chuquisaca o_la  
P la ta  P e ru le ra . Cuando Pfo B aroja lo  in v i ta  para  que e l  p in to r  Eche­
v a r r i a  l e  haga su r e t r a t o ,  C iro Bayo l e  d ice  que no es p a r t id a r io  de 
ex h ib ic io n es  y v an id ad es . B aroja s i  acep ta  que lo  p in te n , lo  cu a l p ro - 
voca l a  s ig u ie n te  observacion  de don C iro a l  v e r le  en l a  ta r im a : "—Ya
1] O
e s t a  don P fo en su  tr o n o . Es l o  que a £ l  l e  g u s ta ."
Con e l  tiempo C iro Bayo m uestra o t r a  a rb i tr a r ie d a d :  d e sp rec ia
lll+a lo s  e s c r i to r e s ;  n i q u ie re  v e r lo s ;  p r e f ie r e  v iv i r  a is la d o .  En la s
marianas da un p a se o , y  d espues de comer en una taberna ub icada en l a
c a l l e  Ancha de San Bernardo se  e n c ie r ra  en su b u h a r d i l la .1^
Don C iro s i  v i s i t a  a Pfo Baroja en su c a sa  de M endiz£bal, Le
g u s ta  e n tr a r  en l a  im prenta y c h a r la r  con lo s  c a j i s t a s ,  y s i  e l  sobrino
de B aroja e s t a  en e l  l o c a l  cuando no t ie n e  c la s e  en e l  I n s t i t u t o  in v i t a
a l  n ino a v er  l a  parada d e l  P a la c io  y  a s e g u ir  l a  tropa.^"^
Su o tr a  d iv e r s io n  es ju gar a l a  b r is c a  (juego  de n a ip e s ) en l a
tab e rn a  de l a  c a l l e  Ancha de San Bernardo con lo s  c a r re te ro s  y mozos
de cuerda pero no q u ie r e  que su s amigos lo  sepan . Un d fa  Pfo Baroja
lo  ve y don Ciro l e  d ic e : "—Tengo cu a tro  tu rro n e s  de azucar p a ra
117desayunar y e s ta s  dos p ese ta s  me la s  voy a ju g ar a l  f ro n t6 n ."
113Pio B aro ja , o£. c i t . ,  p . 595. 1Xl*Ibid.
1:L̂ Ib id . , p . 593. l l 6 I b i d . , p . 592.
117Ibid., pp. 593-59^.
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G. La v e jez
Al e n t r a r  en su  v e je z ,  segfin M. G arcia  Venero, C iro Bayo d e ja
de p u b lic a r  a r t ic u lo s  en lo s  p e rio d ic o s  y va perdiendo lo s  em p le illo s
l l 8
que lo  de jan  v iv i r  aunque s6 lo  sea  auste ram en te , En 1927 p arece
que d ecide  que se r£  m ejor p asar sus Ixltimos affos con algo de seg u rid ad
en vez de se g u ir  con su v id a  de bohemio a ten id o  a l a s  fugaces e in e s -
ta b le s  en trad as  que p e rc ib e  como e s c r i to r .  Como ya hemos ind icado  en
e s ta  b io g ra f ia  hubo momento en que estuvo enfermo y tuvo que e s c r ib i r
a sus am istades en B o liv ia  rog& idoles que lo  ayudaran.
Al f a l l e c e r  e l  mtisico Jose  M aria Rodriguez P a r is  queda vacan te
su puesto  en e l  a s i lo  m adrilerio para  e s c r i to r e s  y a r t i s t a s  llam ado
I n s t i t u to  C ervan tes. Ingreso  en e s ta  re s id e n c ia  e l  23 de agosto  de
1 9 2 7 .^ ^  Antes de e n tra r  en e l  a s i l o ,  de acuerdo con Pio B aro ja , don
Ciro ha estado  v iv iendo  en e l  desvan de un almac&n d e l l ib r e r o  Pueyo
120s itu a d o  en l a s  a fu e ra s  de M adrid.
Segtin N. Hernan Luquero, don Ciro debe s e n t i r s e  abandonado en 
e s ta  Spoca por sus co leg as: ’’La a p a r ic i6 n  de un l ib r o  de Ciro Bayo en
lo s  p ttb licos e scap a ra te s  s o l ia  se r  seguido por un doloroso  s i le n c io
1X3M. G arcia  Venero, "Un o lv id ad o . Alma ib e r ic a  y e s t i l o  
c l a s i c o ,” 1^ E s ta fe ta  L i t e r a r i a , no. 1 , 5 de marzo de 1 9 ^ ,  p . ^7. 
G arcia  Venero in d ic a  en e s te  a r t ic u lo  que Bayo dej6  de p u b lic a r  d u ran te  
y despues de 1927 i seglin hemos hecho v er a l  m encionar sus obras y su  
fecha de p u b lic a c io n , e s te  dato  de G arcia Venero es in c o r re c to . O tra 
in c o rre c c i6 n  es l a  in c lu s io n  d e l r e t r a to  espu rio  de don Ciro ya que es 
e l  de su p ad re . !Este, como ya hemos in d icad o , es e l  que aparece  b u r-  
lonam ente en l a  E ncic loped ia  E spasa.
119Cardenal I ra c h e ta ,  o p . c i t . , p . 37.
120Pio Baroja, o jd . cit., p. 595.
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e n tre  c r l t i c o s  y compafleros de peffola, y en red o r a l  hecho im portan te
no se  p roducla  mfis eco de p u b lic id a d  que e l  anuncio por p a lab ra s  que
e l  e d i to r  env iaba a  l a  A dm inistracifin  de t a l  cu a l perifid ico  r o ta t iv o  
121de M adrid ." Esto no es completamente c ie r to  aunque s i  lo  es en 
g e n e ra l. Sabemos de resefias ap a re c id a s  en La L e c tu ra ; en e l  prim er 
nfimero de 1911 aparece  una sob re  El p e reg rin o  e n tre te n id o  por C. Ber- 
naldo de Q u iros, en e l  nfimero te rc e ro  de e s te  mismo aKo aparece  e s -  
c r i t a  o t r a  de a u to r  anonimo sobre e l  L a z a r i l lo  es pafio 1 , y en e l  nfimero 
te rc e ro  de 1917 J u lia n  Ju d e rla s  compuso o t r a  sobre Examen de prficeres 
am ericanos (Los l ib e r t a d o r e s ) . Todas e s ta s  re sen as  son mayormente 
s u p e r f ic ia le s  pero m uestran que C iro Bayo e ra  tornado en cuen ta  por l a  
c r l t i c a  aunque nunca como lo  m erec la , hecho d e l que don Ciro se  queja  
a l  n o ta r  ,1a in d ife re n c ia  en to rn o  a  sus Leyendas a u re a s .
A Pio B aroja l e  p arece  in ju s t a  l a  acusacion  d e l abandono de 
don C iro por sus amigos por p a r te  d e l a r t lc u lo  de N. HernSndez Luquero 
y reacc io n o  c o n tra  e l :
Despufis de muerto don C iro , se  ha dicho que lo s  amigos que 
te n ia  lo  abandonamos, lo  cu a l es completamente f a l s o .
Mi cufiado Caro Raggio y yo l e  publicamos l ib ro s  y encargaba- 
mos tra d u c c io n e s , pero don C iro e ra  hombre que no q u e rla  p ro te c -  
c iones de ninguna c la s e  y a veces l e  m olestaban la s  cosas mas in o -  
c e n te s . En e s ta  epoca d e l a s i lo  se  p in tab a  la s  rozaduras de l a  
chaqueta y de lo s  p an ta lo n es  con t i n t a .  S i se  l e  preguntaba s i  
marchaba b ie n , s i  no q u e r la  algfin t r a b a jo  y que se  l e  podia ad e lan - 
t a r  a lg o , c a s i  se  o f e n d l a . 1 2 2
121N. Hernandez Luquero, "Un g ran  e s c r i to r  desconocido. In  
memoriam a Ciro Bayo," A r r ib a , 11 de enero de 19^2, p . 5.
122Plo B aro ja , o p . c i t . ,  p . 597. Aunque B aroja no menciona 
por nombre e l  a r t lc u lo  de N. Hernandez Luquero s in  duda se r e f i e r e  a 
e l  en sus Memoriae dado a l  c a r a c te r  de su re ac c io n : "Hace algfin
tiem po, eh p e rio d ico  de M adrid, v en la  un a r t lc u lo  sobre don C iro Bayo, 
con un r e t r a t o  suyo que no se  p a re c la  nada a e s te  v ie jo  amigo mlo. La
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Don Pio pudo a le g ra r  un poco a Ciro Bayo a l  h a lag a rlo  en un 
a r t lc u lo  con e l  cu a l no hemos podido d a r . Don C iro l e  ag radeci6  e l  
homenaje en una t a r j e t a  que l e  envi6 a  B aroja a su casa  de l a  Vera en 
j u l i o  de 1931*.
Grande y buen amigo:
Muchas g ra c ia s  por su carifioso  recuerdo  en su dom inical de 
Ahora por mas que me c a ta lo g s  u s te d  e n tre  lo s  vagabundos. Pero 
como dora u s te d  l a  p lld o ra  con su ingenio  y d isc re c i6 n  acostum- 
b rad o s , yo me l a  tra g o  y me doy por s a tis fe c h o .
Muchos saludos a  lo s  huespedes de V era, y para  u s te d  un abrazo 
de su buen amigo,
Ciro Bayo
Segdn Joseph H. S ilverm an, V a lle -In c lS n  tam bien dej6 te s tim o n io  
de su  am istad  p erd u rab le  a l  i n c lu i r  a don Ciro en su Luces de Bohemia y 
h a ce rlo  ap a re ce r  de Don Gay. En 1932, a l  d e s c r ib i r  l a  penuria  en que 
v iv e ,  e l  e s c r i to r  de lo s  esperpen tos d e sc rib e  su t e r r i b l e  pobreza a 
sus h iJo s  de l a  s ig u ie n te  manera:
H ijos m los, vamos a empeflar e l  r e l o j ,  Despues de comernos 
e s ta s  c ie n  p e s e ta s ,  se  nos impone un ayuno s in  term ino conocido.
No es cosa  de comprarnos una cuerda y ahorcarnos en r e a ta .  No he 
s id o  nunca s a b l i s t a  y qu iero  m orir s in  s e r lo .  Creo que lo s  amigos 
me ayudaran , cuando menos p ara  a lcanzarnos p laza  en lo s  a s i lo s .
Yo me acogere a l  A silo  C ervan tes. A ll!  tengo un amigo: D. C iro
Bayo.124
Cansinos Assens recu erd a  haber v is to  a don Ciro caminando en
ra z 6n de l a  desem ejanza era  f a c i l  de comprender p ara  e l  que sepa lo  
que o c u r r i6 con su r e t r a t o .  La tinica f o to g ra f la  y ademas f a l s a ,  de 
n u es tro  amigo Bayo, hab la  aparec ido  en l a  E ncic loped ia  Espasa. ” Her­
nandez Luquero no menciona su nombre en l a  a c u sac i6n co n tra  lo s  amigos 
p e rf id o s  de don C iro pero don Pio se  d i6 por a lu d id o ,
P io  B aro ja , o p . c i t . , p . 5o7. Azorln tam bien lo  e lo g i6 en 
un a r t lc u lo  que no hemos podido lo c a l iz a r ,
12bM, FernSndez Almagro, Vida y l i t e r a t u r a  de V alle-Incl& n 
(M adrid, 19^3), p . 269, cuya c i t a  aparece en Joseph H, Silverm an, 
"V a lle -In c la n  y Ciro Bayo: sobre  una fu e n te  desconocida de Tirano
Banderas, ” Nueva R ev is ta  de F i lo lo g la  H ispgnica i t  ( i 960 ) , p . 73.
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e s ta  &poca y  l e  p arece  que es un v ie je c i to  de " . . .  t ip o  bohemio, a l to  
y delgado , de cara  aguda y melenas canosas, ba jo  un sombrero f lo jo  y
npc
a b o lla d o ."  El anonimo a r t f c u lo  aparec ido  en La E s ta fe ta  L i t e r a r l a  
d e l  5 de marzo de 1 9 ^ »  "Los 13 (iltim os afios de Don C iro Bayo," c o n tie n e  
c a s i  toda  l a  inform acion sobre e s ta  Spoca d e l a u to r  d e l L a z a r i l lo  
espafio l.
E l I n s t i t u to  C ervantes es en e s te  periodo  un e d i f ic io  de dos 
p la n ta s  rodeado por un ja r d ln  cuidado donde don C iro le e  en espafio l, 
f ra n c e s  o in g l l s  o c h a r la  con lo s  nifios a  lo s  que le s  re g a la  g o lo s in a s . 
Dentro d e l p la n te l  d e l I n s t i t u to  puede gozar de una independencia t o t a l .  
T iene su cu a rto  privado  donde puede e s c r ib i r  d la  t r a s  d fa  y donde tam - 
bi&n le e .  A v eces , cuando e s ta  insomne, pasa la s  horas con una b e l la  
e d ic i6 n  d e l Q u ijo te . Tambien hay ocasiones en que rompe e l  s i le n c io  
de l a  madrugada con sus s o llo z o s . Don C iro , como siem pre, mide su in ­
dependencia con sus a r b i t r a r ie d a d e s . Deja que su cu a rto  permanezca 
suc io  y lle n o  de ch in ch es . Al que se  l e  o cu rre  l a  id ea  de ex te rm in a r- 
l a s  lo  amenaza con e l  g es to  endurecido y l e  a d v ie r te :  "A quien  to ca
una lo  m ato ."1*^ S eg tin se  cuen ta  pasa e l  tiempo am aestrando la s  p u l-  
g a s , l a s  cucarachas y o tro s  in s e c to s .12? (Cuando don Ciro muere des­
pues de t r e c e  afios, a n te s  de a lo ja r  a o tro  e s c r i to r  d esv a lid o  se  t ie n e n  
que p ic a r  la s  paredes y todo lo  que es de papel es quemado incluyendo 
sus l ib r o s  y p a p e le s .)
125Cardenal I ra c h e ta ,  o p . c i t . ,  p . 38.
2.26Anonimo, "Los 13 foltimos afios de don C iro Bayo," La E s ta fe ta  
L i t e r a r i a , no. 1 , 5 de marzo de 1 9 ^ ,  p. 16,
127 Cardenal I ra c h e ta ,  l o c . c i t .
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Aunque s ig u e  manteniendo una f u e r te  co n te x tu ra  f i s i c a ,  ahora 
ya no es pu lc ro  y cuidadoso como lo  hemos v is to  en o tro s  tiem pos; d es -  
cu ida  su v es tim en ta  a l  l l e v a r l a  c u h ie r ta  de manchas, y sus pan ta lo n es 
son enormes y deformados por e l  uso c o n s ta n te .
Don C iro no s a le  de su c u a rto  h a s ta  que ya e s t£  b ien  en trad a  
l a  maKana. Luego se  d i r ig e  a l  c en tro  de M adrid y a l i i  se  d e tie n e  en 
e l  Cafe de C orreos; a l a  hora de comer r e g re s a  a l  I n s t i t u t o .  Su cuerpo 
ro b u sto  ex ige buena y abundante comida; bebe con sobriedad  y no com­
p a r t  e e l  v ino  de l a  mesa.
Estando en e l  I n s t i t u to  nunca re c ib e  c a r ta s  n i v i s i t a s ,  A 
p esar d e l o lv id o  de sus contemporaneos y de un hermano que t ie n e  en 
America, goza de l a  compaflia de lo s  nifios y de l a s  personas con quienes 
convive en e l  I n s t i t u t o .  Tres son sus compafleros: don Modesto Moreno
de l a  Rosa, un p o e ta  malaguefio desconocido; C alpena, ex ce len te  p e n a l i s ta ,  
y e l  te n o r  B enito R osich. Isste (iltim o adm ira a  don Ciro y £ l c o r re s -  
ponde leyendo le  c u a r t i l l a s  de La r e in a  d e l Chaco. Con don Modesto 
juega a l  a je d re z  h a s ta  que, cansado de que e s te  l e  gane, lo  acusa de 
exp lo tador y no vuelven a  ju g a r . Don C iro es un hombr6n poco dado a 
bromas, m elancS lico  y de pocas p a la b ra s . Se e n c ie r ra  den tro  de s i  
mismo fumando c ig a r i l l o s  incansablem ente y siem pre l le v a  un l ib ro  
co n sig o .
Aunque don C iro p arece  un in d iv id u o  hosco es en r e a l id a d  muy 
generoso; no toma vino pero le s  re g a la  a sus compafleros de vez en 
cuando una b o te l la  de m arca. A don M odesto, a p esar de que don C iro 
no s im p a tiza  con 6 l ,  l e  r e g a la  un d£ciino con quo gana un premio de 
l o t e r i a .
Segfin don Modesto, e l  finico su p e rv iv ie n te  de lo s  e u a tro  en
n pQ
19M , don C iro e s c r ib e  su filtim a l ln e a  a l  redondear un so n e to .
C iro Bayo pasa en e l  I n s t i tu to  Cervantes l a  g u e rra  c i v i l  e sp a - 
fiola y e l  t e r r i b l e  s i t i o  de M adrid; muere poco despu£s de l a  l ib e r a c i6 n  
de l a  c a p i t a l .
El l ib r o  prim ero de lo s  m uertos, f o l io  21+8 d e l H o sp ita l G en era l,
in d ic a :
S iro  CsicD Bayo S eguro la , h i jo  de V icen te  y de Ramona, n a tu r a l  
de M adrid, p ro v in c ia  de idem, de ochenta y un afios, de estado  s o l -  
t e r o ,  o f ic io  e s c r i t o r ,  que v iv la  en l a  c a l l e  d e l G eneral Z abala , 
nlom. 13 , p iso  b a jo , ing res6  en e s te  H o sp ita l e l  d la  3 d.e j u l i o  de 
1939 y d estin ad o  a l a  s a la  33, cama num. C s ic l ,  co lchon , donde 
f a l l e c io  a la s  v e in tiu n a  cu a ren ta  d e l d la  1+ de j u l i o  de 1939 a 
causa de coma d ia b e tic o , habiendo c e r t i f ic a d o  e l  p ro fe so r  Juan 
V arela  de S e i ja s ,  in te rv in ie n d o  como fo ren se  don Jo se  M arla
P a la c io .129
Pio B aro ja  no e s t£  p re se n te  p a ra  l a  defunci6n de C iro Bayo:
”En su  epoca probablem ente peo r, du ran te  e l  perlodo  ro jo  en M adrid, y
1  O Q
cuando m urio , ya no e s ta b a  en Espafia." Don C iro  h ab la  querido  r e g a -  
l a r l e  \in r e lo j  a Pio B aroja para  que e s te  l e  le y e ra  unas c u a r t i l l a s  en
lOl
su  tumba. Seglln Juan S eb astian  Arb6, Baroja no pudo o no quiso
132e s c r i b i r l e  e l  a r t lc u lo .
128 . ^ .Anonimo, lo c . c i t .
129Agradecemos e s ta  c i t a  a Cardenal I ra c h e ta ,  0£ . c i t . , p . 37; 
quien  sabe como N. Hernfindez Luquero en e l  a r t lc u lo  ya c ita d o  l le g 6  a 
pensar que don Ciro muri6 en 19^+2.
130Plo B aro ja , o£. c i t . ,  p . 597. 131I b i d . , p . 588.
132Arbo, o£. c i t . ,  p . 273.
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H. Resumen
En l a  e x is te n c ia  de don C iro so b re sa le  como se  ha observado e l  
in d iv id u a lism o , aspecto  d e l que se  han perca tad o  sus adm iradores. 
R icardo B aro ja , en su  l ib r o  Gente d e l 98, sefia la  con e x a lta c i6 n  aunque 
con un a l to  grado de v e rac id ad  que "Don C iro Bayo y S eguro la  es e l  
u ltim o  av en tu re ro  espaBol de l a  v ie j a ,  noble cepa. S i a lguna vez un 
com positor de a le g o r la s  y emblemas r e a l iz a r a  e l  slmbolo de don C iro ,
h ab la  de d ib u ja r  en l a  c a r t e l a  l a  pluma, l a  espada y e l  b£culo  d e l
• ,  h 133v ia je r o .
Al conocer l a  a u to b io g ra f la  de C iro Bayo es indudab le  que 6 l 
e s ta b a  d isp u es to  a ju g a rse  e l  todo por e l  todo por l a  e x c ita c iS n  de 
a lguna excu rsion  a v en tu re ra  en que r e s a l t a r a  e l  esfu erzo  e in g en io  
in d iv id u a l .  Por o t r a  p a r te  no estuvo d isp u es to  a  r e b a ja r  su in d iv i ­
dualism o aunque e s ta  a c t i tu d  l e  a c a rre a se  m o le s tia s  y h a s ta  r ie s g o s  
c o n s id e ra b le s . Era un in d iv id u o  que te n ia  buena porci6n  de e g o la t r la ;
e s to  empero e s ta b a  am ortiguado por su humanidad. Arbo ha d e s c r i to  a
i r UBayo llam £ndole " . . .  e l  bondadoso e i n f a n t i l  don C iro Bayo
conocla a fondo y en su propio  p e l le jo  la s  desv en tu ras  de sus projim os 
a  lo s  c u a le s  e s tab a  d isp u es to  a ayudar cuando y siem pre que a p a re c ie se  
l a  ocasiS n  para  h a ce rlo .
N. Hernandez Luquero, en su  a r t lc u lo  "Un gran  e s c r i to r  c a s i  
desconocido— In  memorian a  C iro Bayo," rememora que e l  e s c r i t o r  " fu e  
un c u lto  y c a s tic ls im o  p r o s is ta  que tra z 6  unas adm irables pSginas de
133R icardo B aro ja , o jd .  c i t . , p .  85.
13^Arbo, o£. cit., p. 505.
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hermoso c a s te l la n o ,  s ile n c io sa m e n te , en l ib r o s  menos conocidos de lo  
que fu e ra  a n h e la r . Jamas u rd i6  una novela  de escandalo  n i  e s c r ib i6  
una z a rzu e la  n e c ia ; no inundS la s  columnas de lo s  d ia r io s  n i hubo de 
tomar a s ie n to  en lo s  cenaculos de l i t e r a t u r a  donde se  expedfan antaflo
TOC
p a te n te s  de fama y f irm a ."  E sto  es en r e a l id a d  o t r a  f a c e ta  d e l 
ind iv idualism o  de C iro Bayo que ta n to  en su v id a  como en su obra no 
e s ta b a  d isp u es to  a  comprometerse en a lg o  que fu e ra  en co n tra  de lo  que 
e l  consideraba  leg itim o  y en consonancia con su p e rso n a lid ad .
Para n u e s tra  b io g ra f ia  hemos compilado todo e l  m a te r ia l  d isp o -  
n ib le  que p u d ie ra  c o n tr ib u ir  a l  conocim iento de l a  v id a  de C iro Bayo. 
Ya que v id a  y obra e s ta n  lig a d a s  in d e fec tib le m e n te  en su a r t e  hemos 
estim ado que todo lo  que co n trib u y a  a  darnos una id ea  m£s p re c is a  de 
su  v id a  s e rv ir a  por ig u a l  a p roporcionarnos una noci6n m£s ex ac ta  de 
su la b o r  l i t e r a r i a .
135N. Hernandez Luquero, l o c . c i t .
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CAPITULO I I  
LA GENERACION DEL 98
A. In tro d u cc io n
En l a  u ltim a  decada d e l s ig lo  XIX, e l  perio d o  de l a  R e s tau ra -
c io n , Espafia e s ta b a  ba jo  e l  gobierno de l a  Regente M aria C r is t in a
quien gobernaba d u ran te  l a  m inoria  de edad de su h i jo ,  e l  fu tu ro  re y  
Alfonso X III . E x is t ia  un conformismo pero so lo  s u p e r f i c i a l ,  pues e ra  
obvio que Espafia no s a l i a  de l a  decadencia a l a  que se  h ab ia  sumido 
c a s i  s in  in te r ru p c i6 n  desde e l  S ig lo  de Oro. Espafia e ra  un p a is
a tra sa d o  en comparacion con e l  r e s to  de l a  Europa o c c id e n ta l .
Antes de l a  G uerra H ispano-norteam ericana de 1898 ya habian
* +denunciado e l  marasmo de Espafia plumas como Angel G an iv e t, Joaquin
C osta y F rancisco  G iner de lo s  R ios. S u rg ia  e l  deseo de r e v e la r  lo s  
males que d e b il i ta b a n  a l a  p a t r ia .
Despues d e l d e s a s tre  d e l 98 se  agudizo e l  deseo de reform a y 
se  formo un grupo de e s c r i to r e s  que, a p esar de d i fe re n c ia s  en cuanto  
a sus in c lin a c io n e s  e s t& tic a s , estaban  animados por e l  deseo de r e v i t a -  
l i z a r  y reg en e ra r l a  nac ion . En sus comienzos e s te  grupo de l i t e r a t o s ,  
que l le g a  a llam arse  l a  GeneraciSn d e l 9 8 , in te g ra d a  por Unamuno, 
V a lle - In c la n , "A zorin ,"  B aro ja , Maeztu y Antonio Machado como miembros 
d es tacad o s, se  h a lla b a  abrumada por l a  m agnitud de l a  obra que acom etia 
a l  querer a r r a s t r a r  a Espafia a l  S ig lo  XX. Por e s ta  raz6n  y por e l
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negativism o a  que lo s  estim u laba  l a s  l e c tu r a s  de N ietzche y Schopen­
h au er, lo s  noven tay o ch ista s  no re fre n a ro n  l a  c r l t i c a .  Pero con e l  
tiempo vino l a  raoderaci6n; s in  d e ja r  de reconocer e l  estad o  d e l p a is  
l le g a ro n  a co n s id e ra r  que e l  e s p l r i t u  espafiol tambiSn h ab la  producido 
ind iv iduos v a lio so s  como B erceo, e l  A rc ip re s te  de H ita , C erv an tes , 
Velazquez y o tro s  muchos. Al l l e g a r  a e s te  punto lo s  n o v en tayoch istas  
buscaron una s ln t e s i s  d e l deseo de conocer l a  e sen c ia  v i t a l  de Espafia 
y d e l in te re s  de r e v i t a l i z a r l a  p a ra  que se  c re a ra  un p o rv en ir mas 
b r i l l a n t e  para  e l  p a ls .
La a c t i tu d  reform adora de l a  G eneraci6n d e l 98 c o n tra s ta  con 
l a  de lo s  m odern istas  a c a u d illa d o s  por Rub£n D ario que se  re fu g ia ro n  
en to r r e s  de m a r f i l  y en lo s  ensuefios v e rs a l le s c o s  que fa b ric a ro n  sus 
fa s tu o s id a d es  e s t i l l s t i c a s  y su im aginaci6n que desp rec iS  e l  p re se n te . 
Esto h izo  que lo s  m odern istas abandonaran lo s  problemas s o c ia le s  y 
n a c io n a le s . Los n o v en tayoch istas  e v ita ro n  l a  r e t6 r i c a  a lu c in ad a  y se 
apegaron a l  rea lism o  p re f i r ie n d o ,  en g e n e ra l ,  c o n s id e ra r  e l  an g u stio so  
estado  de su p a t r ia .  Para e s to  emplearon un e s t i l o  v igoroso  y d i r e c to .
Percatemonos ahora de a lgunas c a r a c te r l s t i c a s  de l a  G eneraci6n 
d e l 98 para que obtengamos una p e rsp e c tiv a  para  e s tu d ia r  a  C iro Bayo 
como miembro de e l l a .
B. La G eneracion d e l 98 a n te  e l  
momento h is t6 r ic o  de Espafia
En e l  d e s a r ro l lo  de un pol& nica en to rn o  a lo s  j6venes l i t e r a -  
to s  que su rg lan  con O rtega y G asse t, que su e le  se r  in c lu id o  como un 
noven tayoch ista , elDuque de Maura sefial6 que l a  generaci6n  hab la  
” . . .  nacido in te le c tu a lm e n te  a r a l z  d e l d e s a s tr e ;  CeraD p a t r io t a  s in
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p a t r io t e r i a ;  o p tim is ta  pero  no Candida, porque la s  le c c io n e s  de l a  
ad v ersid ad  moderaron en e l l a  l a s  e x a lta c io n es  de l a  fe  J u v e n i l .”'*"
Esto es a s !  ya que e s ta  c a t£ s tr o f e  p a te n tiz d  claram ente  que Espafia 
hab ia  dejado de se r  l a  p o ten c ia  m undial de prim er rango que e ra  cuando 
conqu isto  a  America. El hecho de que fu e  un p a is  americano e l  que l a  
d e rro to  ignom iniosam ente ponia de r e l ie v e  cuanto hab ia  desmejorado 
Espafia desde e n to n ce s .
Los jovenes l i t e r a t o s  que forman l a  Generaci6n d e l 98 t ie n e n
un punto de p a r t id a  comtin aunque su f i l i a c i o n  g en erac io n a l haya de
m a n ife s ta rse  con c a r a c te r i s t i c a s  a r t i s t i c a s  in d iv id u a le s . Aunque ha
habido polem icas en to rn o  a  que e s c r i to r e s  deben o no in te g ra r s e  en l a
Generaci6n d e l 9 8 , generalm ente se endorsa e l  conocido anagraraa de
Corpus V arga, VABUMB, formado con la s  in i c i a l e s  de V a lle -In c lf in ,
A zorin , B aro ja , Unamuno, Maeztu y Benavente, aunque tam bien se  afiade
2Ortega y G asset en l a  agrupacion . A todos lo s  a l i e n ta  e l deseo de 
l l e g a r  a una a p re c iac i6 n  de cu a les  son lo s  problemas fundam entales de
^Duque de Maura, F a ro , 23 de fe b re ro  de 1908. Agradecemos l a  
c i t a  a G uillerm o D ia z -P la ja , Modernismo f r e n te  ja Noventa £  ocho 
(M adrid, 1951), p . 92.
2 +D ia z -P la ja , Modernismo f r e n te  . . . ,  p . 103. Pio B aroja d i s ­
pu ta  que haya t a l  g en erac io n : "E x is te  siem pre un afan  de r e u n i r ,  de
dar a i r e  de grupo y de e scu e la  a lo  que, n a tu ra lm en te , no lo  t ie n e  de 
por s i .  . . .  Ni por ten d en c ia s  p o l i t i c a s  o l i t e r a r i a s ,  n i por e l  eon- 
cep to  de l a  v id a  y d e l a r t e ,  n i aun s iq u ie r a  por l a  edad, hubo e n tre  
no so tro s c a r a c te r  de grupo. La (inica cosa comdn fue  l a  p ro te s ta  c o n tra  
lo s  p o l i t i c o s  y lo s  l i t e r a t o s  de l a  R es tau rac io n . . . .  Cada uno de lo s  
que comenzamos a e s c r ib i r  en tonces s ig u i6  su camino, mejor o p eo r, s in  
s o lid a r id a d  con lo s  demas, s o lid a r id a d  que no podia te n e r  mas que una 
unidad de id e a le s ,  que no h a b ia , y yo segui e l  m io, a te n to  a l a  v id a  
que me preoeupaba, desentendi£ndome por completo de la s  e scu e las  l i t e ­
r a r i a s  y s in  enterarm e gran  co sa , l a  m ayoria de l a s  v eces , de lo  que 
h acian  lo s  dem as.” Pio B aro ja , ”La su p u esta  generaci6n  d e l 1898 , ” 
D ivagaciones de a u to c r i t i c a ,  o_.c_., V (M adrid, 19^8), I+96—U9 8 .
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l a  v id a  n ac io n a l y , una vez que e s to  queda a l  d e s c u b ie r to , de d e sa -  
r r o l l a r  y propagar su g eren c ias  para  que se  reg en ere  e l  p a is  y se  enca- 
mine h ae ia  un fu tu ro  m ejo r.
A todos lo s  miembros de l a  G eneraci6n lo s  a t r a jo  e l  credo
a n a rq u is ta  en su sen tid o  m&s anim oso, es d e c i r ,  e l  deseo de pensar
lib rem en te  impulsado por e l  deseo in d iv id u a l de buscar l a  verdad  s in
ningunas tra b a s  y h a s ta  poder dar con e l l a .  Hacen e s to  siem pre con e l
deseo animico de b e n e f ic ia r  l a  naci6n  y e l  in d iv id u o . E s ta  a c t i tu d
m ental e s ta  estim ulada por la s  id eas  de lo s  a n a rq u is ta s  y  por o tro s
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lib rep en sad o res  como N ietzche y Schopenhauer. Esto im p lica  que todos 
lo s  espafioles se  debian  r e v iv i f i c a r  in te le c tu a lm e n te  p a ra  l a  reg e n e ra -  
c ion  t o t a l  con esperanzas de que e l  fu tu ro  guarde algo  de v a lo r  p ara  
e l  in d iv id u o . Por eso apoya una p o l i t i c s  l i b e r a l  que d e je  f l u i r  l a  
sa v ia  de l a  renovacion  por todo e l  cuerpo p o l i t ic o  espafio l; en e l  p re ­
sen te  la s  c la s e s  p u d ie n te s , es d e c i r ,  l a s  dom inantes parecen  te n e r  e l  
monopolio sobre todo lo  g ra to  que produce e l  su e lo  espafio l, m ien tras  
l a  a rb i tr a r ie d a d  se impone, Sobre e l  pueblo indefenso  se  c ie rn e n  la s  
demandas f i s c a le s  d e l gobierno a cambio de la s  cu a le s  no r e c ib e  como
A zorin d e f in e : "<lQue es un a n a rq u is ta ?  Un hombre dotado d e l
e s p i r i tu  de independencia bajo  una o muchas de sus formas (temperamento 
de o p o s ic io n , de examen, de c r i t i c s  de in n o v ac io n ), animado de un gran  
amor a la  l i b e r t a d  y poseedor de una gran  c u r io s id a d , de un v ivo deseo 
de conocer. A una t a l  m entalidad  hay que afiad ir un a rd ie n te  amor a l  
pro jim o, una s e n s ib i l id a d  m oral muy d e s a r ro l la d a ,  sen tim ien to  in ten so  
de j u s t i c i a ,  sen tid o  de l a  lo g ic a  y poderosas ten d e n c ia s  a l a  lucha 
En resumen: un ind iv iduo  b a ta l la d o r ,  in d e p e n d ie n te , i n d iv id u a l i s t s ,
a l t r u i s t s ,  lo g ic o , deseoso de j u s t i c i a ,  o b serv ad o r, p ro p a g a n d is ts ."
Para e s ta  d e f in ic io n  c i t a  a  F e lix  D ubois, Le p e r i l  a n a rc h is te  ( P a r i s ,  
189^). Jo se  M artinez Ruiz (A zo rin ), A n arq u istas  l i t e r a r i o s , Notas 
sobre l a  l i t e r a t u r a  espafio la, o_. c_., I  (M adrid, 19^ 7), 155 .
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compensaci6n n i l a  a te n c i6 n  deb ida que o rd in a riam en te  se  puede e sp e ra r  
de un gobierno  leg itim am en te  c o n s ti tu id o  por in d iv id u o s  que se  p reocu- 
pan por e l  b e n e f ic io  de cada ciudadano. Espafia, f a l t a  de reform as 
s in c e ra s ,  re tro c e d e  mas y  mas de l a  Europa p ro g re s iv a  en l a  cu a l lo s  
n o v en tay o ch is ta s  esperan  que su naci6n  debe form ar p a r te ,^
En lu g a r  de l a  p o l i t i c a  f a l s i f i c a d a  so s te n id a  por l a  r e t6 r i c a  
eunpulosa e in s in c e ra  que m antiene a l a  p a t r ia  d en tro  d e l r e t r a s o ,  l a  
G eneracion desea un gobierno  que no tema l a s  re sp o n s a b il id a d e s , que 
ten g a  e l  deseo de a c tu a r ,  que in co rp o re  l a s  reform as y e l  cambio que 
induce a que haya un p o rv en ir  p ro g re s iv o .^  La f a l t a  de c red u lid ad  en 
e l  gobierno  se  propaga y cunde por to d a  l a  sociedad  espafiola y hace que 
c rezca  l a  in ce rtid u m b re . Esto t ie n e  por consecuencia l a  p erd id a  de 
in te r e s  en e l  fu tu ro  ya que perdura  e l  supuesto  de que lo  que ha de
A zorin  sefia la  que "Se duda s i  l a  le y  d e l p rogreso  es una v e r-  
dad en Espafia. Despues de un s ig lo  de in c e sa n te s  combates en que 
n u e s tro s  pad res lu ch aro n  como h e ro e s , como espafio les , por leg arn o s l a  
l ib e r t a d  y l a  to le r a n c ia ,  hemos lleg ad o  a un estado  de p a r a l i s i s  in -  
c r e ib le .  Les hemos hecho tra ic iO n  . . . .  La a p a t ia  nos a t a  la s  manos; 
callam os a n te  l a  i n j u s t i c i a ,  doblamos l a  cabeza a l  paso de v i l  exac- 
c io n es y t r i b u to s .  Por n u e s tra  in d o le n c ia  parecemos mahometanos, y 
confirm am os, d espu is  de mas de s e te n ta  afios, l a s  p a la b ra s  d e l i l u s t r e  
a rzob ispo  De P ra d t: 'La g e o g ra f ia  ha^cometido un e r ro r  colocando a
Espafia en Europa, porque p e rten ec e  a A fr ic a . Sangre, costum bres, le n -  
gua, manera de v i v i r  y de lu c h a r ,  todo en Espafia es a f r i c a n o . '"  A zorin 
no in d ic a  de donde p rov iene  l a  c i t a  de De P ra d t. A zorin , A narqu istas  
l i t e r a r i o s  . . . ,  p . 16 9 .
5P io B aro ja  se  r e f i e r e  a l  fa lseam ien to  o r a t6r ic o  de l a  r e a l id a d  
en e l  pasado por lo s  d i r ig e n te s  de Espafia*, incluyendo e n tre  e l lo s  a lo s  
e s c r i to r e s  de l a  gen erac io n  a n te r io r :  " E llo s ,  lle v a ro n  a Espafia a  la
decadencia mas a b so lu ta  por su e s t u l t i c i a ,  por su necedad, por la  
v a ried ad  de sus p a lab ra s  desim uladas por l a s  f lo r e s  de papel de l a  
r e to r i c a .  E llo s  nos d ie ro n  un a r t e  f a l s i f i c a d o ,  una p o l i t i c a  f a l s i f i ­
cad a , un honor f a l s i f ic a d o ;  vlvim os en un am biente de c u r s i l e r i a  y 
agarbanzam iento a b s o lu to ."  A parecido en e l  p e rio d ic o  El pueblo vasco 
en su numero d e l 3 de sep tiem bre  de 1903. Agrademos l a  c i t a  a Luis S. 
G ra n je l, Panorama de l a  g e n e ra c i6n d e l 98 (M adrid, 1959), p . 1?7.
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sueeder ya e s ta  predeterm inado por e l  e s p i r i t u  conservador de lo s  
poderosos. Los n o v en tay o ch is tas  e s ta n  c o n tra  e l  s is tem a de r e g u la r i -  
zacion  espafiol que a t r o f i a  to d a  i n i c i a t i v a  y ap lana e l  e s p i r i t u  de lo s  
jovenes que a s p ira n  a  un fu tu ro  m ejor. Los id e a le s  de l a  juven tud  se 
h a l la n  agostados a poco de su incepcion  y se  decaen sus p rop tfs ito s  
in n o v ad o res .
En todo  momento l a  G eneracion d e l 98 indaga en e l  p re se n te  y 
en e l  pasado tra ta n d o  de d e term inar por que Espafia ha venido a  sum irse 
en e l  marasmo en que se  en cu en tra . Le im porta l l e g a r  a una comprensiSn 
de l a  ho ra  h i s t o r i e s  de l a  a c tu a lid a d . In te rro g a  buscando cu£ l es e l  
camino que Espafia s ig u e  y cOmo conduce a l  estado  abyecto  de su p a t r i a .  
C onsiders que e l  momento h is tS r ic o  es e l  producto cum ulativo de una 
su cesio n  de hechos que, v is to s  desde l a  p e rsp e c tiv a  n o v en tay o ch is ta , 
aparecen  comunmente c o n tr a d ic to r ie s .  Ve ademas en e l  pasado s e n s i b i l i -  
dades d e l pueblo espafio l, especialm ente a q u e lla s  que e x is t ie ro n  en e l  
S ig lo  de Oro, que e s ta n  so te r ra d a s  en e l  p re se n te  y que se pueden des- 
c u b r ir  m ediante l a  r e in te rp re ta c iO n  d e l pasado. En e fe c to ,  se  escu- 
d rifia  e l  pasado y se  t r a t a  de p e n e tra r  en e l  fu tu ro — se observa e l  
p re se n te  y se  busca de in t e r p r e ta r lo  p a ra  lo  v en id e ro . Los noventa­
y o c h is ta s  han d ec id id o  que su generaciO n ha s id o  l a  escogida para
*7
hacer cuen tas  a n te  l a  s itu ac iO n  h i s to r i e s  de Espafia y por medio de
g
E sta  preocupacion  se  puede e je m p lif ic a r  tomando en cu en ta  la s  
c a v ila c io n e s  de Unamuno sobre  l a  i n t r a h i s t o r i a  en l a  subconciencia  h i s ­
t o r i e s  y l a  bfisqueda por p a r te  de Azorin de la s  fu en te s  que v iv if ic a ro n  
e l  a r t e  y e s p i r i t u  de lo s  c la s ic o s  esp afio les .
Jo se  O rtega y G asse t, tomando e s to  en co n s id e ra c i6 n , subraya 
que "No es ad m isib le  que la s  personas o b lig ad as  por sus re le v a n te s  
cond ic iones in te le c tu a le s  a asum ir l a  re sp o n sa b ilid a d  de nu estro
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sus indagaciones se  v e ra  una o r ie n ta c i6 n  mils e s c la re c id a  a  l a  vez de 
vina renovaci6n  mas e s p i r i t u a l  y mas d en tro  de la s  t r a d ic io n e s  f r u c t l -  
f e ra s  de lo  espafio l.
Para  que e l  p a ls  goce de una e lev ac i6 n  digna debe c e sa r  l a  
co n tin u a  ab so rc i6 n  d e l in d iv id u o  por e l  E stado . El derecho de l i b r e  
ex p resiS n , e l  deseo de cada in d iv id u o  de l le v a r  a cabo su d e s tin o , e l  
credo de l a  l ib e r t a d  de la s  in c lin a c io n e s  y p re fe re n c ia s  in d iv id u a le s  
no deben quedar suped itados a l  a rro g a n te  dominio d e l Estado ya que e s te
d e tie n e  l a  i n i c i a t i v a  y e l  genio  p e rso n a l d e l que Espafia e s ta  tan
8 > n e c e s ita d a . Aunque l a  G eneracion d e l 98 m uestra una a c t i tu d  despec-
t i v a  a n te  l a s  promesas de m ovilidad  que prov ienen  d e l e s ta b le c im ien to
gobernador, por o t r a  p a r te  nunca p ie rd e  l a  fe  en e l  v a lo r  de cada
ind iv iduo  y en l a  co n tr ib u c i6 n  p e rso n a l que puede afiad ir l a  ch i spa d e l
genio in d iv id u a l a l  c rec im ien to  de la  naci6n .
La G eneracion d e l 98 tam bien acude en busca de estlm ulos 
aprovechables que vengan d e l e x tr a n je ro ;  ap rovechables en e l  se n tid o  
de que puedan c o n tr ib u ir  a l  ad e lan to  de Espafia pero que no hayan de 
a l t e r a r  e l  con ten ido  e se n c ia l d e l c a r a c te r  espafio l. La a l te r a c i6 n  
deber s e r  le n ta  y profunda como l a  que propugnaban lo s  k r a u s is ta s  y , 
en p a r t i c u la r ,  F rancisco  G iner de lo s  R ios que en l a  I n s t i tu c io n  L ib re
tiempo v iv an , como e l  v u lg o , a l a  d e r iv a , a te n id a s  a  l a s  s u p e r f ic ia le s  
v ic i s i tu d e s  de cada momento, s in  buscar una r ig u ro s a  y am plia o r ie n ta -  
ciSn en lo s  rumbos de l a  H is to r ia ."  Jo se  O rtega y G asse t, El tema de 
n u es tro  tiem po , Obras (M adrid, 1932), p . 7^6.
Q
Pio B aro ja , que propende l a  a firm aci6 n  in d iv id u a l de cada s e r ,  
in d ic a  que "Es lS stim a ; lo s  que tenemos e l  mundo de d eseo s, de i n s t i n -  
to s  s a t is f e c h o s ,  deblamos re u n irn o s  p a ra  e n te r r a r  v ivos a  todos esos 
im potentes que nos impiden r e a l i z a r  n u e s tra s  a n s ia s  de poder, de amor, 
de o rg u llo  . . . . "  Pio B aro ja , "El c u lto  d e l y o ,"  o_.c_., V, 20.
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de Ensefianza formaba en e l  a u la  a  fu tu ro s  hombres que hab ian  de e s p a r-  
c i r  e l  e s p i r i t u  de renovacion  y , an te  to d o , e l  de e lev ac i6 n  in te l e c tu a l  
s in  e s c la v itu d  a  l a  t r a d ic io n e s  h u e ra s . Se t r a t a  de e fe c tu a r  l a  r e -  
g en erac io n  g ra d u a l y no ap resu rad a  p ara  que e l  e d i f ic io  de una Espafia 
p ro g res iv a ' sea  verdaderam ente genuino y que resuma lo  m ejor de l a  
c u l tu ra  o c c id e n ta l  con e l  l a t i r  profundo de lo  v i t a l  de l a  t r a d ic i6 n  
esparfo la .^
Los n o v en tay o ch is ta s  no estfin d isp u es to s  a ad o p ta r cu a lq u ie r  
innovacion  o c c id e n ta l  s in  c a u te la ;  por e l  c o n tr a r io ,  m editan an te  la s  
nuevas id e a s ,  por ejem plo, l a s  d o c tr in a s  d e l ra c io n a lism o . Se p e rca tan  
que todo s is tem a  de pensar d e r iv a  a l  dogmatismo, elemento que es o b je to  
d e l d esp rec io  de todos lo s  d e l c r is t ia n is m o . Aunque reacc io n an  an te  l a  
dominacion de l a  I g le s i a ,  no por eso dejan  de reconocer que e l  r a c io ­
nalism o t i e n e  sus problem as, especialm ente l a  f a l t a  de in c lu s io n  de lo  
e s p i r i t u a l ,  que con sid e ran  p a r te  e se n c ia l  d e l se r  humano. Afin en lo s  
miembros mas a le ja d o s  de l a  r e l ig io s id a d  de l a  I g le s ia  se s ie n te  e l  
anhelo por l a s  t ra d ic io n e s  r e l ig io s a s  cuya evocaci6n h a s ta  l le g a  a se r  
sentimental."*"0 En todo ca so , s i  se  t r a t a  de l a  pugna e n tre  e l
In d ic a  Pio B aro ja  que "Los que esperamos y deseamos l a  red en - 
c i6 n  de Espafia, no l a  queremos v e r como un p a is  p rospero  s in  uni6n con 
e l  pasado; l a  queremos v e r p ro sp e rs , pero siendo  su b stan c ia lm en te  l a  
Espafia de s iem p re ."  Pio B aro ja , "V ie ja  Espafia, P a t r i a  nueva," o_.c_. ,
V, 30.
"*"° H asta P io  B aro ja , que es considerado e l  menos r e l ig io s o  d e l 
g rupo , no d e jab a  de m o stra rse  sen tim en ta l an te  algunas observaciones 
afie jas de l a  I g le s ia :  "A ntiguam ente, todo te n ia  mucho c a r a c te r ,
c a r a c te r  que ahora  se  va perdiendo por com pleto. Las f i e s t a s  rimaban 
adm irablemente con la s  epocas d e l afio, y l a s  e s ta c io n e s  la s  com pletaban 
y adornaban. Todo e s ta b a  perfec tam en te  c la s i f ic a d o ;  lo s  p recep tos 
d e s tr ib u ia n  l a s  fu e rz a s  de mar y de t i e r a  en la s  com idas." Pio B aro ja , 
"La v i g i l i a ,  l a  cuaresma y e l  sen tim ien to  r e l ig io s o ,"  V itr in a  p in to -  
r e s c a , £ . £ . ,  V, 81*9.
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ra c io n a lism o  y e l  c r is t ia n is m o , o de c u a lq u ie r  o tro  tema que s u s c i te  
c o n tro v e rs ia ,  l a  a c t i tu d  c o n s ta n te  de l a  Generacion d e l 98 es l a  de 
m antener l a  honradez in t e l e c tu a l  como base  de su o b je tiv id a d . Siempre 
l e s  p reocupa a  lo s  noven tay o ch ista s  e l  d e s tin o  d e l hombre an te  lo s  
cambios h is tO r ic o s  que a l  f i n  y a l  cabo v ienen  a determ inar en alguna 
forma e l  cu rso  d e l  p a is  en que h ab ita n .
Aunque lo s  noven tay o ch ista s  se preocupan por e l  fu tu ro  de
Espafia su p a r t ic ip a c io n  en e l  gobierno en alguna capacidad es algo
11 12 e x c e p c io n a l.  La a c t itu d  g e n e r a c io n a l e s  l a  d e l  esp ecta d o r  que
c a v i la  a n te  l o s  a c o n te c im ie n to s  h is t o r ic o s  que determ inan e l  d e s a r r o llo
de l a  so c ie d a d  pero que no p a r t ic ip a  en lo s  c e n tr o s  d ir ig e n te s  de e l l a .
La G eneracion  d e l  98 s e  l im i t a  a conmover in te le c tu a lm e n te  para que se
ilu m in e  l a  c o n c ie n c ia  d e l  p u eb lo . Siem pre e s ta  d is p u e s ta  a a fr o n ta r
l a s  d i f i c u l t a d e s  com plejas d e l  d ev en ir  h i s t o r ic o  y rechaza  lo s  a t r a c -
t i v o s  e s c a p is t a s  d e l  Modernismo de Ruben D ario como una r u ta  inadecuada
para poder e n fr e n ta r s e  con l a  r e a l id a d . La G eneracion d e l 98 s e  man-
t i e n e  d e se o sa  de est'.ur a le r t a  a n te  lo s  a ca e c im ie n to s  h is t S r ic o s ;  no
e s t a  d is p u e s ta  a se r  acusada de in d if e r e n c ia  como l a  g en era c i6 n
. . 13a n te r io r .
La excepcion s o b re s a l ie n te  es l a  p a r t ic ip a c io n  de Azorin 
como d ipu tado  cinco  veces e n tre  1907 y 1919.
12E11 e s te  sa n tid o  v a len  n o ta rse  la s  co n trib u c io n e s  de O rtega y 
G asset a l  E sp ec tad o r, cuyo nombre es muy s ig n if ic a tiv e ) ,
•I Q
O rtega y G asset apuntaba que ”S i cada g en erac i6n c o n s is te  en 
una p a r t i c u la r  s e n s ib i l id a d ,  es un r e p e r to r io  organico de in tim as p ro - 
p en s io n e s , q u ie re  d e c irs e  que cada generacion  t ie n e  su vocacion p ro p ia , 
su h i s to r i c a  m is i6n. Se c ie rn e  sobre e l l a  e l  severo im perativo  de 
d e s a r r o l la r  a lo s  germenes i n f e r io r e s ,  de informal’ la  e x is te n c ia  en 
to rn o  segun e l  modulo de su  espon taneidad . Pero acontece que la s
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C. La G eneracion d e l 98 an te  e l  p a is a je
Las in q u is ic io n e s  sobre lo s  problems de Espafia l le v a n  a  l a  
Generacion d e l 98 a  indagar en l a  n a tu ra le z a  y en e l  pueblo p a ra  l l e g a r  
a  conocer como es e l  alma de Espafia. Los miembros de e s ta  G eneraci6n 
se  marchan en excursiones para  v er l a  imagen de Espafia en e l  p a is a je  
contemplado para  in te rp e n e tra r s e  con el,"*'*1 Desean r e v i t a l i z a r  lo  
perenne que se  encuen tra  en l a  i n t r a h i s t o r i a  de l a  v id a  espano la .
En C a s t i l l a  se  h a l la  para  lo s  noven tay o ch is ta s  e l  microcosmo 
15 ^de Espafia. E sta  reg io n  m antiene en su v id a  in e r te  lo  que en e l  p re ­
se n te  es un recu erd o ; a l i i  se puede remeraorar e l pasado, ya que aparece  
v iv o , y lo  pueden observar a le ja d o s  de l a  a c tu a lid a d . En e fe c to ,  a l -  
gunos de lo s  mas eu ro p e izan tes  de l a  G eneracion d e l 98 son lo s  m£s
g en e rac io n es , como lo s  in d iv id u o s , f a l ta n  a veces a su vocaci6n y dejan  
su m ision  incum plida. Hay, en e fe c to ,  generaciones i n f i e l e s  a s i  m is- 
m as, que defraudan a l a  in te n c io n  c6smica d ep o sitad a  en e l la s .  En lu g a r 
de acom eter re su e ltam en te  l a  t a r e a  que le s  ha s id o  p r e f i j a d a ,  sordas 
a la s  u rg en tes  ap elac io n es de su v o caci6 n , p re f ie re n  s e s te a r  a lo ja d a s  
en id e a s ,  in s t i tu c io n e s , p la c e re s  creados por la s  a n te r io re s  y que 
carecen  de a f in id a d  con su tem peram ento. La g enerac ion  d e lin c u e n te  se 
a r r a s t r a  por l a  e x is te n c ia  en perpetuo  desacuerdo consigo  misma, v i t a l -  
mente f ra c a s a d a ."  Jose  O rtega y G asse t, "La p ro v is io n  d e l f u tu r o ,"
Tema de n u es tro  tiem po , O bras, pp. 'jkh-'jh'?.
"^A zorin sen a la  que "La base d e l p a tr io tism o  es l a  g e o g ra fia .
No amaremos n u es tro  p a i s ,  no l e  amaremos b ie n , s i  no lo  conocemos. 
Sintamos n u es tro  p a is a je ;  in f i l tr e m o s  n u es tro  e s p i r i t u  en e l  p a i s a je ."  
A zorin , Un p u e b le c i to , o., c_., I I I ,  561
"^A zorin , por ejem plo, t ie n e  numerosas obras que p re se n ta n  su 
in te r e s  por la s  c a r a c te r i s t i c a s  in h e re n te s  de C a s t i l l a :  C a s t i l l a .  Una
hora de Espafia, El p a is a je  de Espafia v is to  por lo s  esp afio les , Pensando 
en Espafia, La cabeza de C a s t i l l a , La r u ta  de don Q u ljo te , L ecturas 
esp afio las , Los p u eb lo s , Un p u e b le c ito . F a n ta s ia s  y devaneos.
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apegados a l  c a s tic ism o
Tambien, por e l  lado  n e g a tiv o , se pueden observar c a r a c t e r i s t i -
cas espafiolas que son una remora para  e l  p ro g reso . Los noven tayoch istas
no tan  que C a s t i l l a  m uestra  una in d ife r e n c ia  in t r a n s ig e n ts ;  de hecho,
17d e sp re c ia  lo  que no comprende. Pero aun e s te  aspecto  t ie n e  su fa c e ta
adm irab le  pues e l  e a s te l la n o  t ie n e  un c a ra c te r  du ro , f e ro z ,  in f le x ib le
y s in  te r n u ra  que lo  h a b i l i t a  p a ra  so b re v iv ir  en una t i e r r a  a g re s te  y
m ezquina. E l e s to ic is ra o , que es su f i l o s o f i a  p r a c t ic a ,  perm ite  que
e l  c a s te l la n o  pueda s o b re lle v a r  lo s  go lpes de l a  s u e r te  c ru e l aunque se
h a l la  a n te  una c o n s ta n te  de d o lo r . Lqs n oven tayoch istas  reconocen e s ta
e te rn id a d  in so n d ab le  d e l d o lo r que soportan  lo s  la b r ie g o s ,  resig n ad o s
X0y buenos, de C a s t i l l a .  Para lo s  n o v en tayoch istas  C a s t i l l a  es una
Unamuno subraya e s to  c lararaen te  a l  in d ica rn o s  con tono en fa - 
t ic o  que " . . .  aqu i v ien e  lo  mas cu rio so  y m£s so rp renden te  de l caso , 
a lg o  que se  comprendera a lgun d ia ,  s i  es que l le g a  aquel en que a lg u ien  
se  ocupe en in v e s t ig a r  e l  estado  e s p i r i t u a l  de n u e s tra  Espafia en e l  
t r l ln s i to  d e l  s ig lo  XIX a l  XX; y es lo  mas cu rio so  y lo  mis so rp renden te  
que lo s  que pasan por mas e sp an o le s , por mas c a s t iz o s ,  por mas a  lo  
a n tig u o , por lo s  mas genuinos esp an o le s , son lo s  mas e u ro p e iz a n te s , lo s  
mas destacad o s en e l  fondo de su alm a, lo s  mas e x o tic o s ; . . . . "  M iguel 
de Unamuno, "Sobre l a  eu ro p e iz a c io n ,"  En to rn o  a l  c a s tic is m o , o_.c_., I I I  
(M adrid, 1950), 793.
■l 7
Antonio Machado exclama: " C a s t i l la  m ise ra b le , ayer domina-
d o r a , /  e n v u e lta  en sus an d ra jo s  d e sp re c ia  cuanto ig n o ra ./  . . .  La madre 
en o tro  tiem po fecunda en c a p i ta n e s , /  m adrasta es hoy apenas de humildes 
g an ap an es ."  Antonio Machado, "A o r i l l a s  d e l D uero," Campos de C a s t i l l a , 
Antonio Machado (New York, 195l)> P* 51.
l8 E s te  in te r e s  se  v u e lca  en una s e r i e  de in te rro g a c io n e s  de 
A zorln: "iComo v iv e  e s ta  g en te  de Espafia? —nos preguntamos— . <LDe que 
modo es p o s ib le  v iv i r  en e s ta s  ciudades m u e rta s , t ^ t r i c a s ,  y en e s to s  
campos s e d ie n to s ,  exhaustos? £Que i n i c i a t i v a s ,  que e n e rg fa s , que 
f o r t a l e z a ,  que au d ac ia , que im pulsos generosos y grandes pueden s u g e r ir  
a l  e s p f r i tu  e s to s  h o riz o n te s  i l im i ta d o s ,  d e sesp e rad o res , de la s  t i e r r a s  
p e la d a s , r a s a s  y p o lv o rie n ta s? "  A zorin , "Los a rb o le s  y e l  ag u a ,"  
F a n ta s ia s  y devaneos, p o l i t i c a . l i t e r a t u r e . , n a tu ra le z a , o_,£,, V I, 57.
68
reg i6 n  singu larm ente  adm irable en l a  c u a l desean conocer lo  espontaneo 
y lo  in tim o . Quieren sum irse en e l  pasado c u l tu r a l  y e s p i r i t u a l  de 
C a s t i l l a  buscando un punto de en lace  e n tre  e l  p re se n te  y e l pasado de 
l a  ra z a .
El p a is a je  a g re s te  de C a s t i l l a ,  aunque p o d ria  e sp e ra rse  lo
c o n t r a r io ,  v a le  por s i  misrno para  c re a r  una obra de a r t e ." ^  Los
n o v en tay o ch is ta s  se  s ie n te n  conmovidos por l a s  percepciones y estados
20de animo de l a  a tm osfera  y e l  arabiente. Son a tra id o s  igualm ente por
lo s  pueblos v ie jo s  y desean i n f i l t r a r s e  en e l  p a is a je ,  reconocen en
lo s  monumentos a u s te ro s  e l  e s p i r i t u  in te n so  y energ ico  de l a  ra z a  y
21ven en lo  v ie jo  lo  e te rn o  de lo  c a s t iz o .
19 >■Al p e n e tra r  en l a  e se n c ia lid a d  de C a s t i l l a  tam bien se pone
mas en r e l ie v e  e l  amor de lo s  n oven tayoch istas  por su p a t r i a  como se 
n o ta  en A zorin: "Y para  p in ta r  a  Espafia n e c e s ita b a  conocer sus hombres,
sus p a i s a je s ,  sus c iu d ad es , su l i t e r a t u r a  y su h i s to r i a .  No se s i  
habre lleg ad o  a conocer e s to .  S i digo que en amor a  todo e s to  no me 
ha sobrepujado n a d ie ."  A zorin , "La continuedad h i s t 6 r i c a ,"  S in tiendo  
a Espafia, o_.c_., VI, 679*
20Unamuno, como o tro s  n o v en tay o ch is ta s , e n a lte c e  e l  p a is a je :  
"Cada vez que me traspongo de A vila  a M adrid, del A daja, cuenca d e l 
Duero, a l  M anzanares, cuenca d e l T a jo , a l  dar v i s t a  desde e l  A lto  d e l 
Leon, mojon de dos C a s t i l l a s ,  a e s ta ,  a l a  Nueva, y apareceme como en 
n ie b la  de t i e r r a  e l  p a i s a je ,  sdbeseme e s te  a l  alma y se  me hace e l  alm a, 
no e s ta  de co n c ien c ia  conforme a l a  conocida se n te n c ia  l i t e r a r i a .  Alma 
y no e s p i r i t u ,  psique y no pneuma; alma an im al, anima, Como esa Snimas 
que, segun l a  m ito lo g ia  popular c a to l i c a ,  vagan separadas de sus 
cuerpos esperando en p u rg a to rio  l a  re su rre c c io n  de l a  ca rn e . S ien to  que 
ese  p a is a je ,  que es a  su vez alm a, p s iq u e , anima—no e s p i r i t u — , me coge 
e l  animo como un d ia  e s ta  t i e r r a  espaflo la , cuna y tumba, me reco g era— 
a s i  lo  e sp e ra re  con e l  u ltim o abrazo m ate rn a l de l a  m u erte ."  Unamuno, 
" P a is , '''pa isa je  y p a is a n a je ,"  Espafia, o_.c. , IV, 57.
21A zorin se n a la  que: "La generacion  de 1898 ama lo s  v ie jo s
pueblos y e l  p a is a je ;  in te n ta  r e s u c i t a r  lo s  poetas p r im itiv o s  (Berceo, 
Juan R uiz, S a n t i l la n a ) ;  da a i r e  a l  fe rv o r  por e l  Greco . . .  r e h a b i l i t a  a 
Gongora . . .  se  e s fu e rz a , en f i n ,  en a c e rc a rse  a la  r e a lid a d  y en d e sa r-  
t i c u l a r  e l  id iom a, en a g u d iz a r lo , en a p o r ta r  a e l  v ia ja s  p a la b ra s , con 
o b je to  de a p r is io n a r  menudo y fuertem ente  esa  r e a l id a d ."  A zorin , "La 
generac ion  d e l 9 8 ,"  C las lco s  y mo d ern o s , , I I ,  913-91^.
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D. La in tim id ad  de l a  GeneraciSn d e l 98
Los miembros de l a  GeneraciOn r e f l e j a n  en su p ro p ia  e x is te n c ia  
e l  l a t i r  de Espafia. Al e s ta r  en e l  campo, expuestos a l a  v id a  v i l l a n a ,  
pueden s e n t i r  mas c la ro  e l  tra n sc u rso  de l a  v id a  ya que a l i i  c a la  mas 
hondo e l  p asar d e l  tiem po. Esto c re a  un desasogiego p a ra  lo s  noventa­
y o c h is ta s  , acostumbrados a una v id a  urbana que es mayormente a r t i f i c i a l
22y que encubre e l  f l u i r  de lo s  procesos de l a  v id a  y de l a  m uerte .
Cada n o ven tayoch ista  s ie n te  an te  e l  p a is a je  de Espana l a  con-
tin u id a d  n ac io n a l d en tro  de su propio  s e r .  M edita en que e l  c a s te l la n o
es e l  descend ien te  f l s i c o  o e s p i r i t u a l  de a q u e llo s  que en l a  epoca
g ran d io sa  de C a s t i l l a  lucharon  o lab o ra ro n  por alguna causa o algfin
id e a l .  Consideran que e l lo s  igualm ente desempefian a lguna encomienda
23n ac io n a l den tro  de su p ro p ia  e x is te n c ia .
Cada ind iv iduo  de l a  G eneraci6n d e l 98 s ie n te  den tro  de su 
p ro p ia  s u b je tiv id a d  la  in tim id ad  que c re a  en e l  l a  co n c ien c ia  de
22A zorin queda e s tu p e fa c to : "La v id a  de lo s  pueblos p ien sa
Azorin—es una v id a  vu lg ar es e l  vulgarism o de l a  v id a . Es una
v id a  mas c la r a ,  mas la rg a  y mas d o lo ro sa  que l a  de l a s  grandes c iu -  
dades. El p e lig ro  de la  v ida  de pueblo es que s ie n te  uno v iv i r  . . . ,  
que es e l  torm ento mas t e r r i b l e . "  A zorin , La V oluntad , o_,c_., I ,  83^. 
Unamuno lo  expresa a s l :  " T e r r ib le  como Dios s ile n c io s o  es l a  soledad
de l a  cumbre, pero es mas t e r r i b l e  l a  so ledad  d e l paramo. . . .  Y l a  mas 
t r a g ic a  c ru c if ix io n  d e l alma es cuando, te n d id a , h o r iz o n ta l ,  y a ce n te , 
queda clavada a l  sue lo  y no puede ap acen ta r sus o jo s  mas que en e l  
im placab le  azu l d e l c ie lo  desnudo o en e l  g r i s  torm entoso de la s  nubes."  
Unamuno, P a isa je s  d e l alm a, £ ._c ., I ,  829.
^■^Unamuno reconoce "Y hoy mismo, lo s  d escen d ien tes  de aq u e llo s  
c e l t ib e r o s  rom anizados—y romanceados—se  afanan en le v a n ta r  escu e las  
como aq u e llo s  lev an ta ro n  sus recog idas ig le s ic a s  rom anicas. Renace un 
nuevo c u lto  en una nueva re c o n q u is ta ." Unamuno, "Por la s  t i e r r a s  d e l 
C id ,"  C a s t i l l a , o,C_,, I ,  970.
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Espana y , en p a r t i c u la r ,  l a  de C a s t i l l a .  Incluye en su  in te rp re ta c i6 n
de l a  e x is te n c ia  n ac io n a l lo s  sen tim ien to s  y ex p e rien c ia s  p e rso n a le s .
De aqui p a r te  l a  acum ulacion de r e f le x io n e s  de cuSo p e rso n a l y d i s t i n -
t iv o  que forman un ruedo ib e r ic o  in teg ra d o  por cada miembro de l a
G eneracion. E x is te  l a  in d iv id u a l d ig re s io n  e s p i r i t u a l  de cada noventa-
y o c h is ta  a l  exam inarse a n te  l a  imagen de Espafia. Ante e l  l a t i r  inma-
n en te  de C a s t i l l a  se d e ja  a t r a s  lo  c i r c u n s ta n e ia l  p ara  p e n e tra r  en lo
e te rn o , lo  fxnico p e rd u ra b le , y de a l i i  se  l le g a  a p e r c ib i r  no lo  momen-
taneo  s in o  lo  que es en verdad perm anente. Los elem entos bajo  e s te
punto de v i s t a  l le g a n  a co b rar un aspecto  d i s t in t iv o  ya que se veri por
2bl a  lu p a  de lo  t r a s c e n d e n ta l .
E ste  enfoque tra sc e n d e n ta l  t ie n e  como uno de sus aspectos e l  
in te r e s  p o lem ista  de lo s  n o v en tayoch istas  que ven mas a l l £  de l a  
a c tu a lid a d  y de l a  complacencia y d esean  a r r a s t r a r  e l  e s p i r i tu  a r c h i-  
conservador de l a  raasa espaflo la , que e s t£  formada de todos lo s  n iv e le s  
y  c la s e s  s o c ia le s ,  para  que cobre in te r e s  en a d e la n ta rs e  a  s i  misma y 
l a  nac ion . Aunque .los n o v en tay o ch is tas  expresan constantem ente e l 
amor por C a s t i l l a  y sus monumentos chapados a l a  a n tig u a , e s te  no es 
un a fe c to  com placiente  ya que con sid e ran  que C a s t i l l a  se  formo a l  ade- 
l a n ta r  lo s  p ro p o s ito s  de su  c a r a c te r ,  en l a  R econquista por ejem plo,
2bO rtega m editaba que "El v a lo r  que damos a muchas de la s  
re a l id a d e s  p re se n te s  no lo  merecen e s ta s  por s i  mismas; s i  nos ocupamos 
de e l lo s  es porque e x is te n ,  porque es t£ n  a h i ,  d e la n te  de n o so tro s , 
ofendiendonos o s irv ie n d o n o s . Su e x is te n c ia ,  no e l lo s  t ie n e  v a lo r .
Por e l  c o n t r a r io , de lo  que ha s id o  nos in te r e s a  su c a lid a d  in tim a y 
p ro p ia . De modo que la s  c o sa s , a l  p e n e tra r  en e l  ambito de lo  p r e te -  
r i t o ,  quedan despojadas de toda h e re n c ia  u t i l i t a r i a ,  de toda je r a rq u ia  
fundada en lo s  s e rv ic io s  que como e x is te n te s  nos p re s ta ro n , y a s i ,  en 
puras c a rn e s , es cuando comienzan a v iv i r  de su v igo r e s e n c ia l ."
O rtega y G a sse t, O bras, p . lU5.
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y que ese Impetu se debe r e v iv i f i c a r  y encadenar para  su d e s a r ro l lo  
fu tu ro .  Se puede d e c ir  que e l  amor de lo s  noven tayoch istas por Cas­
t i l l a  a l t e r n a  e n tre  e l  sen tim ien to  p a s io n a l y l a  a c t i tu d  c o r ro s iv a .
As! como e l  miembro de l a  G eneraci6n d e l 98 reconoce que Cas­
t i l l a ,  es d e c ir  Espafia, v iv e  en e l  momento h i s to r ic o ,  tam bien se p e r -  
c a ta  que e l ,  como in d iv id u o , e x is te  en una s itu a c io n  idSnea, El 
hombre tam bien e s ta  su je to  a l a  c irc u n s ta n c ia  h i s t6 r ic a  en que l e  ha 
tocado v i v i r .  Adem£s, e l  s e r  humano e s t£  mas lim itad o  que una reg i6 n  
g e o g ra fic a  por l a  consecuencia in e v ita b le  de l a  m uerte. El rea lism o
que aparece  en la s  obras de lo s  noven tayoch istas  no perm ite  que se
25o c u lte n  lo s  asp ec to s  desag radab les  de l a  v id a .
El e s c r i to r  de l a  G eneracion co n s id e ra  que e l  heroe a l  menos 
tra ta r li ,  de l i b r a r s e  de su c irc u n s ta n c ia .  Como ind iv iduo  s o b re s a lie n te  
e l  n o v en tay o ch ista  c re e  que an tes  de todo e l  s e r  humano debe mantener 
l a  in q u is ic i6 n  an te  e l  o r ig e n  y e l  d e s tin o  d e l hombre; reconoce que e l 
s e r  humano no puede l i b r a r s e  de l a  m uerte n i de l a  c irc u n s ta n c ia  d e l 
e x i s t i r ,  y s in  embargo no cesa  de t r a t a r  de d e sc u b rir  e l  s e c re to  de lo  
arcano  d e l s e r  y  no s e r  d e l hombre. Y se e s fu e rza  por en co n tra r l a
25M adariaga p re se n ta  a l  ind iv iduo  noven tay o ch is ta  que en vez de 
g u a re ce rse  d e l su fr im ie n to  de l a  v id a , por e l  c o n tra r io  e s ta  d isp u es to  
a  e n f re n ta r s e  con e l :  "Ahora b ie n : es ev id en te  que e l  rea lism o de
B aro ja  t ie n e  sus r a lc e s  en e l  rea lism o  t lp ic o  de l a  l i t e r a t u r a  espanola. 
En c ie r to  s e n tid o , puede d e c ir s e  que e l  a u to r  de esa v iv id a  t r i l o g f a  
p ic a re sc a  que se  t i t u l a  La lu ch a  por l a  v id a , es digno descen d ien te  de 
lo s  a u to re s  de L a z a r i l lo  de Tormes y de Guzman de A lfa rach e . El realism o 
su e le  s e r  esa  sana re ac c io n  de una c o le c tiv id a d  c o n tra  su p ro p ia  tenden - 
c ia  a  o c u l ta r  lo s  a sp ec to s  desag radab les  de l a  v id a . Es, pues, n a tu ra l  
que en un n o v e l is ta  l a  sed de verdad se  m a n if ie s te  en c i e r t a  in c l in a -  
c io n  a  t r a t a r  d e l lado  so rd ido  de l a  r e a l id a d .  Las novelas p ic a re sc a s  
y B aroja t ie n e n  rasg o  comfin. B aroja parece  p r e f e r i r  como asunto  de sus 
novelas todos lo s  males que p u lu lan  en una atmmosfera de m is e r ia ,"  
Salvador de M adariaga, De Gald6s a  Lorca (Buenos A ire s , i 960 ) , p . IL7 .
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H av e  de l a  e x is te n c ia  b reve d e l hombre en e s te  mundo aunque t ie n e  
como o b s tru cc io n es  una m u ltitu d  y v a ried ad  de preocupaciones m a te r ia le s  
que se  l e  in te rp o n en . C onsiders e l  sen tim ien to  tra g ic o  de l a  v id a  s in  
a d m itir  chanza. Como re su lta d o  de sus in te rro g a c io n e s  t r a t a  por 
o t r a  p a r te  de d e sp e r ta r  en l a  m en talidad  adormecida de Espafia e l  deber 
de in d ag ar su  e x is te n c ia  como nacion  p a ra  que pueda a firm ar sus co n v ic - 
c iones y puntos de v i s t a  no por medio de l a  t r a d ic i6 n  e s t& r il  s in o  por 
medio d e l lo g ico  pensar y a tra v e s  de l a  m editaci6n  p r a c t ic a  o f i lo s o -  
f i c a . 27
s
A p esa r de que en su juventud  lo s  n oven tayoch istas  fueron  
a tr a ld o s  por e l  n ih ilism o  de Schopenhauer, e s ta  f i l o s o f l a  no lo s  t r a n s ­
forms en in d iv id u o s  a r ro l la d o s  por l a  desesp erac io n  y e l  desengafio
aunque podemos n o ta r l a  h u e lla  de e s to  en algunos de sus p e rso n a jes
28d e b il i ta d o s  con e l  mal de s ig lo ,  l a  a b u l ia .  En c o n tr a s te ,  sus
Unamuno, en e l  conocido p a sa je  d e l ensayo "Mi r e l ig io n ,"  
subraya que "Mi r e l ig io t f  es buscar l a  verdad en la  v id a  y l a  v ida  en 
l a  verdad , pero  a sab iendas de que no he de e n c o n tra r la s  m ien tras  v iv a ; 
mi r e l ig iS n  es lu ch a r in c e sa n te  e incansablem ente con e l  m is te r io  
Unamuno, "Mi r e l ig iS n ,"  Mi r e l ig io n  y o tro s  ensayos, o . c . , I I I ,  820.
27 >Unamuno sefia la  cu a l ha sido  uno de sus p ro p o sito s  mas im por-
ta n te s :  "Mi empefio ha s id o , es y s e ra  que lo s  que me lean  p iensen  y
m edlten en l a s  cosas fundam entales, y no ha sido  nunca e l  de d a r le s  
pensam ientos hechos . . . .  Es obra de m ise r ic o rd ia  suprema d e s p e r ta r  a l  
dormido y  a  sac u d ir  a l  parado , y es obra de supreme piedad r e l ig io s a  
buscar l a  verdad en todo y d e sc u b rir  dondequiera e l  d o lo , l a  necedad y 
l a  in e p c ia ."  Unamuno,' "Mi r e l ig io n ,"  Mi_ r e l ig io n  jr o tro s  ensayos, o_.c^., 
I I I ,  821*.
28Ejemplo de e s to  es El d ia r io  de un enfermo de A zorin ; o tro  es 
una de la s  re f le x io n e s  p a rec ld as  que hace Yuste en La v o lu n ta d : "Todo
cambia y p e rece . Y l a  s u s ta n c ia  u n iv e rs a l  (m is te r io s a , in c o g n o sc ib le , 
in ex o rab le ) p e rd u ra . . . .  La e te rn id ad  no e x is te .  Donde hay e te rn id a d  
no puede haber v id a . Vida es sucesi6n  es tiem po. Y e l  tiem po, cam- 
b ia n te  siem pre, es l a  a n t l t e s i s  de l a  e te rn id a d , p re se n te  s iem p re ,"  
A zorin , £.c_., I ,  8ll+—815.
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v id a s  exponen su  c u lto  a l a  v o lu n tad  in d iv id u a l como fu en te  re c re a d o ra
y v i t a l  que lo s  conduce a  p ro d ig io so s  esfu erzo s  in te le c tu a le s  y l i t e -
r a r i o s . ^  La agudeza p e n e tra n te  de su v is i6 n  lo s  l le v a  a e n tr a r  en un
examen de su p ro p ia  e se n c ia  in d iv id u a l ,  en su  e g o la tr£ a , y a  o b serv er
e l  s e r  humano como un en te  com plejo , hombre de carne  y hueso l le n o  de
im perfecc iones y l im ita c io n e s  an te  sus re sp o n sa b ilid a d e s  s e r ie s  pero
dotado de una fu e rz a  v i t a l  in n a ta  que hace que p e r s i s ta  en sus empefios
de c re a r  un medio m ejo r. Ademas, aunque e l  e x i s t i r  humano e s t£  m al-
t re c h o ,  s ig u e  su sed de buscar l a  perfecc ifin  y aun l a  Suma P erfecc i6 n
30que es D ibs. En sUs bdsquedas se  a tie n e n  a l a  in tim idad  s in c e ra .
En f i n ,  todo lo  que s i r v e  para  ilu m in ar a t r a e  a lo s  miembros
de l a  G eneracion d e l 9 8 , se  debe in c lu l r  su in s a c ia b le  in te rn s  por l a
31c u l tu r e  y su amor por l a  n ac i6 n , e l  hombre y l a s  co sas .
29El t ip o  de p e rso n a je  que encarna e s ta  m entalidad  se  puede 
en co n tra r  en Memorias de un hombre de acci6n  de B aroja y su Z a la c a ln , 
e l  a v e n tu re ro . ZalacalrT como o tro s  perso n a jes  de l a  c reac io n  b a ro jia n a  
no so lo  es a c tiv o  s in o  que te rm ina  a r ro lla d o  por l a  acc ibn . ■
30 1Antonio Machado in d ic a : "Converso con e l  hombre que siem pre
va conmigo/ — quien hab la  s o lo , espera  hab la r. a Dios un d £ a ~ ; /  mi 
s o li lo q u io  es p l a t i c a  con e s te  buen amigo/ que me ensefio e l  s e c re to  de 
l a  f i l a n t r o p l a ."  Antonio Machado, " R e tra to ,"  Campos de C a s t i l l a , 
P oesias  Completas (M adrid, 19 ^6 ), p . 110.
0*1
. En La v o lu n tad  se seria la  que " . . .  A zorin p a ra  sus hondas y 
t ra s c e n d e n ta le s  c a v ila c io n e s ,  y va leyendo a lo s  c la s ic o s  y a lo s  
m odernos, a  lo s  n ac io n a le s  y a lo s  e x tr a n je ro s . . . .  Azorin va y v ien e
de su  c u a r to  a l a  b ib l io te c a .  Y e s ta  ocupaci6n es p la u s ib le .  A zorin 
le e  en p in to re sc o  r e v o l t i j o  n o v e la s , s o c io lo g la , c r l t i c a ,  v i a j e s ,  h i s -  
t o r i a ,  t e a t r o ,  te o lo g la ,  v e r s o s ."  A zorin , La v o lu n ta d , £ . c . ,  I ,  832.
Y en c u a lq u ie ra  de sus obras se  puede-ver e l amor de e s te  por la s  
cosas que j u s t i f i e s  e l  empleo d e l seud6nimo que ha escogido.
E. La G eneracion d e l 98 y su concepto d e l a r t e
La G eneracion con tin lia  l a  l i t e r a t u r a  re g e n e ra c io n is ta  in ic ia d a  
a n te s  d e l d e s a s tr e  de 1898 . S in  embargo, va co n tra  l a  in a c t iv id a d  de 
l a  generaciS n  que l a  an teced e . E sta  p arad o ja  se  re su e lv a  ya que s i  
b ie n  l a  gen erac io n  a n te r io r  m ostraba algunos males de Espafia, como l a  
in to le r a n c ia  r e l ig i o s a ,  por ejem plo, no a tacab a  o tro s  problemas y lo s  
que a fro n ta b a  no lo s  denunciaba con e l  empefio y l a  a g re s iv id a d  que 
h izo  que v a r io s  e s c r i to r e s  de l a  GeneraciOn d e l 98 fu e ran  e x ila d o s .
Los n o v en tay o ch is ta s  d esp rec ian  tambiOn l a  re tO ric a  de f ra s e s  huecas 
y l a  acumulaciOn v e rb a l que c a ra c te r iz a n  a v a r io s  de lo s  l i t e r a t o s  
so b re s a l ie n te s  d e l s ig lo  XIX, que desde entonces han decaido en e s t i -  
macion. Ademas desechan l a  l i t e r a t u r a  s u p e r f ic ia l  y m ediocre de a lg u -
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nos a u to re s  que lo s  hab lan  p ro sed id o , en l a  p o es ia  sobre to d o .
Como ya hemos sefialado , lo s  noven tayoch istas  observan l a  c u l -
tu r a  espaflola de una manera mas profunda, mas concentrada y estim an
que l a  esenCia de Espafia, en toda su concentraciO n, yace en C a s t i l l a .
Aunque a veces p arece  c ru e l  y h a s ta  in ju s ta  su c r f t i c a  de e s ta  reg io n
y de Espafia en g e n e ra l ,  re v e la  un amor s in c e ro  que d e sc a r ta  l a  h ip o - 
33c r e s la .  Todos reconocen que lo s  grandes a r t i s t a s  d e l S ig lo  de Oro
op
Plo B aro ja  juzga que esa  generacion  "Fue una generaciO n 
excesivam ente l i t e r a r i a .  Creyo en co n tra rlo  todo en lo s  l i b r o s .  No 
supo v i v i r .  La epoca l e  puso en e s ta  a l t e r n a t iv a  dura: o l a  cu q u eria
l a  v id a  estfip ida  y b e o c ia ,.o  e l  in te le c tu a l is m o ."  B aro ja , "La g en e ra - 
c i6 n  de 1870," Tres g en e rac io n es . o_.c_., V, 57^.
33Pfo B aroja con l a  acerb idad  que m uestra de costum bre se  
queja  que en e l  p re se n te  en que e sc rib e  en Espafia "Todos n u es tro s  
p roductos m a te r ia le s  e in te le c tu a le s  son d u ro s , a sp e ro s , desag rad ab les  
El v ino  es gordo , l a  carne  es m ala, lo s  p e rio d ic o s  ab u rrid o s  y l a  
l i t e r a t u r a  t r i s t e .  . . .  CPero reconoce quei *Yo escrib o  en t r i s t e
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v a len  ta n to  o mas que lo s  sernejantes de c u a lq u ie r  nac i6n . Recono- 
ciendo que Espafia ha producido e s te ta s  ta n  s o b re s a l ie n te s ,  promueve 
e l  renacim ien to  a r t i s t i c o  y e s p i r i t u a l  de l a  naclon  p a ra  que se  c re a  
e l  medio que lo s  pueda p ro d u c ir nuevamente. Con su e s p i r i t u  de ren o - 
vacion  que in co rp o ran , re c ih e n  lo s  estlm u lus de e s c r i to r e s  y de o tro s  
a r t i s t a s  d e l O ccidente cuyos nomhres e id eas  aparecen  esp a rc id o s  por 
sus o b ra s . Es d e c i r ,  l a  G eneracion d e l 98 a s im ila  id eas  e x tra n je ra s  
aunque s in  ren u n c ia r  a l  g ran  pasado C a s te lla n o .
Los m ianbros de l a  GeneraciSn se expresan con t a l  p re c is io n  
y p en e trac i6 n  que enriquecen  e l  len g u a je  haci^ndolo  m£s agudo y mas 
p la s t i c o ;  e v ita n  a l  h ace rlo  e l  empleo de una m u ltitu d  de neologism os. 
Escogen p a lab ra s  de p rocedencia  c a s t iz a ,  d an d o les , empero, una co n tex - 
tu r a  mas re v e la d o ra . Con l a  misma in te n c io n  emplean tam bien generos 
l i t e r a r i o s  e s ta b le c id o s  y crean  algunos nuevos, como l a  n iv o la  y e l  
e sp e rp en to .
La Generacion d e l 9 8 , con todos sus anhelos y s e r ie d a d , pro­
duce a r te  de v a lo r  c lf is ic o , de in te rn s  p e rd u ra b le , ya que cada in d i­
viduo que l a  in te g ra  se  independiza a  t a l  punto que e x is te n  por lo  
menos ta n ta s  d ife re n c ia s  como parec id o s  e n tre  e l lo s ;  cada e s c r i t o r ,  
sigu iendo  su proyecci6n  in d iv id u a l ,  en riquece  e l  medio l i t e r a r i o  de 
Espafia a l  o f r e c e r le  su g ran  o r ig in a l id a d  in d iv id u a l .
porque e l  medio am biente me m o lesta , e l  s o l me o fu sc a , lo  que digo me 
i r r i t a ;  pero en e l  fondo de mi alma amo ard ien tem en te  l a  v id a ."  
B aro ja , " T r is te  p a i s ,"  El tab lad o  de A rleq u in , o_.c_., v ,  U8.
capI tulo I I I
EL PEREGRINO ENTRETENIDO
A. In tro d u ce io n
E l p e reg rin o  e n tr e te n id o « una de la s  dos novelas mas d es tacad as
de don Ciro Bayo fue  p u b licad a  en 1910 cuando e l  a u to r  t e n ia  51 arios y
h ab la  v iaJado  de M adrid a  l a  f ro n te ra  de P o rtu g a l en compaHla de Plo 
B aro ja  y su hermano R icardo . Tanto la s  im presiones de lo s  C a s te lla n o s
que a g ita ro n  su s e n s ib i l id a d  e s te t i c a  como su co n c ien c ia  c lv ic a  io  in s p i -
!
ra ro n  a e s c r ib i r  e s ta  novela n o v en tay o ch is ta . Quizfis e l  co n tac to  In tim o 
con un miembro ta n  re le v a n te  de l a  promoci6n regeneradora  a f in 6  a<ln mas
su  comprension d e l estado  de su p a t r ia  qu erid a .
C iertam ente El p ereg rin o  e n tre te n id o  es una obra de g ran  p e rcep -
c ion  y  v a lo r  a r t l s t i c o  que merece un a n £ l is is  m inucioso. As! en e s ta
d is e r ta c io n  nos dedicamos a e s tu d ia r  deta lladam ente  e s ta  o b ra .
Don Ciro es e l  p ereg rin o  e n tre te n id o  que a tr a v ie s a  C a s t i l l a .  Al 
hacer su t r a v e s la  observa e l  estado  de C a s t i l l a ,  reg io n  que re p re s e n ta  a 
Espafia en su to ta l id a d .  El e s p i r i t u  de reg en erac i6 n  de l a  G eneraci6n 
d e l 98 lo  im pela a seffa lar lo s  elem entos m alsinos que aquejan l a  re g io n . 
Al l l e v a r  e s to  a cabo en riquece l a  novela con lo s  numerosos d a to s  in -
fo rm ativos que va recaudando y con l a  in te g ra c io n  m etodica con que lo s
va in tro d u c ien d o  en e l  te x to  de l a  n a rra c i6 n .
E l n o v e l is ta  toma una a c t i tu d  no com placiente sunte l a  s itu a c io n
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de a tra s o  en que se  encuen tra  su  p a t r i a  y  e s to  lo  l l e v a  a  que in s e r te  
pequefias d is e r ta c io n e s  en e s ta  n o v e la . Al te rm in a r  l a  l e c tu r a  de l a  
ob ra  quedamos convencldos de que con e l  hemos p ereg rin ad o  por Espafia 
vlendo sus m ales, aunque tam bien sus cu a lid a d e s  ad m lrab le s , y nos e n tr e -  
tenemos. Nos in d ic a  elem entos que co n trib u y en  a l  marasmo de Espafia y 
a l  h ace rlo  como un n o v en tay o ch ista  coyunta su  v is io n  de l a  p a t r i a  con 
e l  estado  an£mico de su propio  s e r .  Al r e d a c ta r  E l p e reg rin o  e n t r e te ­
nido aflade a sus c r l t i c a s  re g e n e ra c io n is ta s  su  enfoque o p tim is ta  y d e s -  
preocupado de l a  v id a  lo  cual co n trib u y e  a  que pueda d o ra r  l a  p£ ldo ra  
s in  desmerecer e l  deseo de e n tr e te n e r  a l  l e c t o r .  Suma a e s to  su p e rso -  
n a lid a d  experim entada por arlos de v ia je  que l e  perm ite  o b se rv a r a sp ec to s  
d e l deven ir de l a  v id a  cam pestre que un e s c r i t o r  urbano b ie n  po d rfa  
p asa r por a l to  y l le g a  a  v e r t i r l o s  en su  l ib r o  de t a l  manera que a c u a l-  
q u ie r  l e c to r  l e  parecen in te r e s a n te s . In c lu y e  en su  a r t e  un numeroso 
caudal de fa c e ta s  l i t e r a r i a s  que h a s ta  lo  l l e v a  a in te g ra r  subgfineros 
l i t e r a r i o s ,  v e rb ig ra c ia ,  hom ilfas .
C iro Bayo desea refo rm ar su  naci6n  pero  e v i ta  e l  machaqueo a l  
o f re c e r  sus c r f t i c a s  puesto  que se  m antiene a le ja d o  de todo lo  que pueda 
d isu a d ir  l a  a ten c i6 n  de sus l e c to r e s .  Siempre f i e l  a  lle v a rn o s  en su 
t r a v e s f a  y de e n tre ten e rn o s  a  l a  vez con sus o b se rv a c io n e s , e l  a u to r  ha 
creado una novela  de gran c a lid a d  s in g u la r  y com plejidad . Nos o frenda  
mucho m a te r ia l digno de e s tu d io  y c o n s id e rac i6 n  como se  v er£  en e s te  
c a p ltu lo .
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B. Breve sumario de EL p e reg rin o  e n tre te n id o
En e l  Preambulo de su  ob ra  Ciro Bayo in d ic a  que s ie n te  e l  esco - 
zor de d e ja r  l a  v i l l a  y  c o r te  y la n z a rse  a  vagar donde pueda l l e g a r  en 
co n tac to  con lo s  t ip o s  trashum antes d e l campo. En l a  Jornada prim era 
se  a l e j a  de Madrid a c a b a llo  por e l  Puente de Segovia y se  pone en 
marcha por l a  c a r r e te r a  de Extrem adura. Camino a V il la v ic io s a  de Odon
to p a  con unos g ita n o s  que l e  venden, s in  que 6 l se  p e rc a te  de e l l o ,
l i e b r e s  tomadas de una vereda re se rv ad a  a lo s  magnates C a s te lla n o s . 
P ronto  se  h a l la  en d i f ic u l ta d e s  con e l  guarda de l a  v ered a . Pero £ s te  
lo  d e ja  i r  y don C iro  se  a l e j a  reconociendo que en e l  p re se n te  lo s  
derechos q u as ifeu d a les  de lo s  mandones e s ta n  firm em ente en p ie .
En l a  Jornada segunda l le g a  a un parador de B runete , un mes6n
cuya mesonera hermosa y ro b u s ta  se  d e ja  engaffar por dos chu los m adri-
leflos que despues de a tra g a n ta rs e  a lo  grande se  bu rlan  de e l l a  y se  
van s in  pagar. C iro Bayo m edita sobre  como l a  c o d ic ia  l l e g a  a c eg a r.
La Jornada te r c e r a  se  c e n tra  en V a ld e ig le s ia s . Llega e l  au to r 
cuando se  h a l la  conmovido e l  pueb lo . Sucede que han a trapado  un a n a r-  
q u is ta ,  es d e c i r ,  han apresado un entemologo t i r o l e s  llam ado S cherer 
cuyos bo tes de p re se rv a tiv e s  c rean  sospechas monumentales en l a  im agi- 
nacion  poco razonadora d e l populacho. El b o tic a r io  d e l pueblo lo g ra  l a  
l ib e r ta d  d e l entemologo y e s te  l e  cu en ta  a  don Ciro l a  e s tu p id ez  de o tro  
ciudadano d e l pueblo que c re e  que en la s  imagenes an tig u as  de san to s  hay 
te so ro s  escondidos. Es ev id en te  que e l  a u to r  subraya e l  a t r a s o  m ental 
de lo s  v i l la n o s .
La Jornada c u a r ta  se  t i t u l a  "En l a  A drada." Bayo ha en trado  en 
A vila  y o fre c e  una adm irab le  d e sc rip c io n  de lo s  ind iv id u o s que se
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d ir ig e n  a l a  f e r i a  a s f  como de lo s  f e l ig r e s e s  de l a  cuaresm a. La 
segunda p a r te  de e s te  c a p f tu lo  es una m ed itaci6n  sobre e l  hecho de que 
a s f  como hay c a b e s tro s  que conducen lo s  to ro s  b rav fo s  a l a  m uerte tam­
b ie n  lo s  hay e n tre  lo s  humanos con l a  misma in te n c io n a lid a d .
Continfia l a  Jornada q u in ta  con o t r a  r e f le x io n  sob re  l a  inhum ani- 
dad y l a  piedad d e l s e r  humano. Don C iro nos cuen ta  c6mo una nifia 
abandonada es adoptada por l a s  hermanas de un avaro  con e l  p ro p o sito  
de e x p lo ta r la  s in  p iedad . Despues de l a  decapitaci<5n d e l avaro por l a  
ta p a  d e l ba&L de sus te so ro s  la s  v ie ja s  echan a  l a  nifia a  l a  c a l l e  s in  
ninguna m ise r ic o rd ia  ya que a  e s ta  l e  han robado unos cerdos que cu id ab a . 
Entonces aparece  e l  p ereg rin o  don V icen te  que d ispone pagar lo s  dafios y 
l a  l ib e r ta d  de l a  nifia y de su querida  mufieca con l a  fa b r ic a c i6 n  de 
carb6n.
La Jornada se x ta  es una co n tin u ac io n  de l a  q u in ta . Hallamos a 
l a  nifia y a  su p ro te c to r  ya in te rn ad o s  en e l  "Monte de la s  Animas," 
s i t i o  donde tom ara lu g a r  l a  fab ric a c itfn  de l carb6n . Se suma a  l a  p a re ja  
don C iro que an te rio rm en te  habfa conocido a don V icen te  en Madrid donde 
a t r a f a  a  todos con estampas de sa n to s . Tambien se  in te g ra  a  e l lo s  un 
in d iv id u o  que padeci6 p e s a d il la s  en un a rb o l donde s in  sa b e rlo  e s ta b a  
colgado un s u ic id a . E ste  fo ra s te ro  se  llam a Pedro M ingote y , como lo s  
o tro s  hombres, anda vagando por e l  campo C aste llan o  pero  emplea l a  
a s tu c ia  p ic a re sc a  p a ra  ayudarse . Ademas t ie n e  e l  desenfado p ica re sco  
ya que v iv e  despreocupado en e l  campo a b ie r to  a ten id o  a  l a  generosidad  
de Dios y d e l pr6 jim o.
Al haber cruzado l a  f lo r e s t a  de La Adrada, don C iro l le g a  en l a  
Jo rnada  septim a a  l a  s e r r a n la .  A llf  3e m a ra v illa  de la s  s u p e rs t ic io n e s  
de lo s  campesinos que creen  en b ru ja s . Por o t r a  p a r te  adm ira e l  cu ra
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p ro g res iv o  de Cuacos que emplea en l a  m isa un fon<5grafo y cuya p re d ic a -  
c i6 n  es verdaderam ente e f e c t iv a .  En e s te  c a p f tu lo  C iro Bayo expone 
id eas  sobre  e l  estad o  de l a  I g le s i a  en Espafia.
En l a  Jo rnada  o c tav a  nos p re se n ta  e l  n o v e lis ta  o tro  t ip o  de 
espaflol t r a d ic io n a l ,  e l  h id a lg o  espaflo l, aunque evidentem ente m o d ifi-  
cado por e l  s ig lo  XX. Se t r a t a  de B rau lio  C o rv a lln , a fic io n ad o  a l a  
c e t r e r f a , que mora en e l  pueblo con nombre de cruzado , Pedro Bernardo. 
D urante l a  Jornada novena en compafifa d e l h id a lg o  don C iro l le g a  a p e rca - 
t a r s e  de l a s  s u p e rs t ic io n e s  m ed ic in a les  de lo s  a ld ean o s . Luego ambos 
toman p a r te  en e l  p lan  pundonoresco que t ie n e  por p ro p 6 sito  r e s ta b le c e r  
e l  m atrim onio d e l h i jo  de l a  G enerala y l a  esposa que e l l a  l e  habfa 
escogido . E ste  c a p f tu lo  l l e g a  a su f i n  con una funci6n  m iso g in is ta  de 
t f t e r e s .  En to d a  l a  ex ten siS n  de e s ta  Jornada l a t e  e l  e s p f r i tu  de lo  
c a s t iz o .
A lejfindose de A v ila , e n tra  don C iro en l a  Jornada decima en 
Extremadura donde l le g a  a hospedarse  con don Bias P im en te l, primo de 
B rau lio  Corvalan y m aestro  en l a  p rep arac i6 n  de l a  carne de c e rd o ; e s to  
v ien e  a l l e n a r  com pletam ente e l  c a p f tu lo .
D urante l a  v fsp e ra  de San Ju an , C iro Bayo l le g a  a l  pueblo 
llam ado Cuacos. La c e le b ra c io n  se  p re s ta  p a ra  que e l  a u to r  pueda des- 
c u b r ir  y aH adir a  l a  novela  e l  c o lo r id o  de personas venidas de o tra s  
reg io n es  de Espafia. Tambien l le g a  a  e n co n tra rse  nuevamente con Pedro 
M ingote. f ls te  es un in d iv id u o  d isp u e s to  a d iv e r t i r s e  todo lo  p o s ib le  
pero d u ran te  un p a re n te s is  v u e lca  su d esp rec io  c o n tra  la s  fn fu la s  de 
C arlos V. O tra persona es in tro d u c id a  en l a  n o v e la , G aston, un d e s e r to r  
fran ces  que en A frica  fue  e l  co n so rte  de una p r in c e sa  n a t iv a . La tiltim a
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secc io n  de e s ta  Jornada t i t u l a d a  "La verbena de San Juan" m uestra l a  
la rg u e z a  de un cac ique  a s tu to  lo  cu a l s irv e  para  que don C iro lan ce  
a lgunas p u l la s  s u t i l e s  c o n tra  e l  cac icazg o .
La duodecima y filtim a Jornada hace que don C iro se  t r a s la d e  a 
Y uste donde t ie n e  l a  oportun idad  de a m p lif ic a r  l a  d en ig rac io n  de C arlos 
V y d e l  cacicazgo  y asimismo l a  v id a  urbana en c o n tra s te  con l a  s a lu -  
d ab le  d e l  campo.
En l a  co n c lu si6 n  de l a  novela lo  vemos de reg reso  a Madrid en 
compafffa d e l  n a tu r a l i s t a  S cherer a l  c u a l ha v u e lto  a en co n tra r . S s te  
desp lega una d is e r ta c io n  t i t u l a d a  "La ra z a  parda" en que se exponen la s  
a f l ic c io n e s  causadas en Espafia en e l  pasado h is t6 r ic o  por a c t i tu d e s  
in to le r a n te s .
C. Ciro Bayo a n te  e l  a tra so  a c tu a l  
y l a  h i s t o r i a  de Espana
El a u to r  p a r te  de Madrid y p e n e tra  en e l  campo. Observa l a  
g en te  y e l  p a is a je  pero no s6 lo  con un enfoque co s tu m b rista  d e l s ig lo  
XIX. Se emociona ta n to  como lo s  e s c r i to r e s  d e l s ig lo  a n te r io r  que se 
entusiasm aban an te  l a  r iq u e za  y v a ried ad  de lo s  monumentos espanoles 
in c lu s iv e  lo s  de C a s t i l l a .  Pero con l a  m entalidad  d e s p ie r ta  de l a  
G eneracion d e l 98 se  f i j a  ademas en que e s ta  g e n te , ta n  amable y 
e s to ic a ,  e s ta  siendo  abusada por un gobierno que l a  ex p lo ta  y que p re -  
f i e r e  que e l  pueblo co n tin u e  en l a  ig n o ra n c ia , es d e c i r ,  no l e  perm ite 
reconocer que puede e sp e ra r  un fu tu ro  m ejor.
Ante e l  d e s a s tre  de 1898 , C iro Bayo t ie n e  una p e rsp e c tiv a  que 
no so lo  ve e l  desg raciado  e x i s t i r  de in d iv id u o s  y h a s ta  una re g io n  sino 
que con aun mas im p o rtan c ia  puede n o ta r euan d e b il  y a tra sa d o  e s ta  e l
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p a is .  Desea un gobierno que e s t£  verdaderam ente in te re sa d o  en e l  
m ejoram iento de cada ciudadano y no s6 lo  en e l  de l a s  c la s e s  p r iv i l e -  
g la d a s .
Espafia ha en trado  en e l  s ig lo  XX con un gob ierno  de id eas  
v e tu s ta s  y a rc a ic a s  que no e s tlt  d isp u es to  a  cam biar a  p esa r de que e l  
a tr a s o  de Espafia es obvio h a s ta  t a l  punto que l l e g a  a  s e r  consid e rad a  
no una p a r te  de Europa s in o  de A fr ic a .
La can tid ad  de reform as n e c e sa r ia s  es abrumadora y es to d a v ia  
mas u rg en te  a l  t r a t a r s e  de d e fec to s  que han estad o  p e rs is t ie n d o  s in  
a ten c i6 n  por mucho tiem po, en algunos casos por s ig lo s .  Don Ciro n o ta , 
por ejem plo, que en C a s t i l l a  en e l  p re se n te  se  r ie g a  de l a  misma manera 
que en tiem pos de Santa  T eresa—o se  saca  agua de ion pozo, r io  o arroyo  
con una n o r ia  y arcaduces o se e sp era  que l lu e v a  mucho. Dicho de o t r a  
m anera, lo s  compesinos siguen  ta n  a te n id o s  a que haya una seq u ia  o una 
inundacion  como en l a  an tig iiedad  (pp. 128-129J .1 E l gobierno  re v e la  su 
inm ovilidad  a l  co n s id e ra r  que e s te  mStodo azaroso  de d i s t r i b u i r  agua 
con que se  conformaron lo s  an tepasados es l a  fin ica manera de h acerlo  en 
e l  p re se n te . Lo que se  n e c e s i ta  con u rg en c ia  es un moderno sis tem a de 
reg ad io  que a l  menos pueda r e f r e n a r  e l  agua h a s ta  t a l  punto que no sea 
una amenaza c o n s ta n te . C iro Bayo se  asombra a n te  e s te  ejem plo d e l 
a tra s o  a g r ic u l tu r a l  en una naciSn cuya economia depende p rin c ip a lm en te  
de l a  a g r ic u l tu r a .  Reconoce que lo s  d i r ig e n te s  d e l p a is  han f a l s i f ic a d o
1E1 p ereg rin o  e n tre te n id o  aparece  en Joaquin  de Entram basaguas, 
Las me.lores novelas contem poraneas. V (B arcelona, 1967 ) . Desde ahora en 
a d e la n te  a l  r e fe r i rn o s  a e s ta  obra de C iro Bayo emplearemos re fe re n c ia s  
sacadas de e s ta  ed ic i6 n  e indicarem os la s  pag inas en e l  te x to  e n tre  
p a re n te s is .
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l a  p o l f t i c a  de l a  naelon  a l  no in te r e s a r s e  su fic ien tem en te  por l a  
a g r ic u l tu r a  que es ta n  e s e n c ia l  p a ra  e l  b e n e f ic io  de l a  nac ion . Ante 
e s ta  s i tu a c iS n  e l  a u to r  c o n s id e ra  que ta n to  se  puede e sp e ra r  de Alfonso 
X III como pudo haberse  esperado de F e lip e  IV (p . 129).
El a u to r  t r a t a  de saca r a  lu z  lo s  e r ro re s  d e l  pasado p ara  que 
se  puedan d e sc u b rir  en e l  p re se n te . Busca en e l  fondo h is tS r ic o  la s  
causas que han c o n tr ib u id o  a  que Espafia se  encuen tre  en e l  marasmo 
a c tu a l .  Expone en E l p e reg rin o  e n tre te n id o  que en Espafia lo s  h is to -  
r ia d o re s  e x a lta n  p r6 ce res  em bellecidos por e l  p a tr io tism o  y l a  g lo r ia  
s in  p e rc a ta r s e  que l a  faraa encubre una m u ltitu d  de d e fec to s  de gran 
tra sc e n d e n c ia .
Don C iro se  co n cen tra  en l a  f ig u re  a b s o lu t i s ta  de C arlos V 
p a ra  m o stra r como un monarca g lo r if ic a d o  por l a  h i s t o r i a  n ac io n a l era 
un gobernan te  in d i f e r e n te .  M uestra que e ra  un ind iv iduo  d eso rien tado  
que ac tu ab a  de una manera marcadamente c o n tr a d ic to r ia  y h a s ta  i l6 g ic a .  
Da por ejem plo sus acciones con re sp e c to  a l a  I g le s ia :  "Fue campe6n
d e l C a to lic ism o , y tuvo p reso  a l  Papa; d iscu lp o  que co lg aran  de l a  
horca  a l  ob ispo  de Acufla y , aquf en Y uste, llam aba h id ep u ta  a l  pobre 
f r a i l e  que d esa fin ab a  en e l  coro" (p . 203).
Tambien seflala  que e l  Cesar e ra  un monarca l le n o  de p re te n -  
s io n es  que m algastaba prodig iosam ente e l  oro venido de la s  In d ia s  cuya 
o b ten s io n  l a  s a b ia  r e in a ,  I s a b e l l a  C a to lic a , h ab la  hecho p o s ib le . 
C arlos V tam bien puso de r e l ie v e  su f a ls o  o rg u llo  a l  p ro h ib ir  que le  
s i r v ie r a n  s a rd in a s  f r i t a s  cuando supo que se  vendian a bajo  p re c io ; 
en cambio, I s a b e l  de I n g la te r r a  pudo e s tim u la r  l a  pesca de arenque a l  
comerlo y a l  hacer que lo s  in g le se s  lo  comieran dos d ia s  por semana ,
(p. 203).
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Ademfis de c o n tra s ta r  l a  e s t u l t i c i a  de C arlos V con l a  p e rcep - 
c i6 n  de l a  p ro g re s iv a  r e in a  in g le s a ,  C iro Bayo lo  compara negativam ente 
con don Q u ijo te  de l a  Mancha cuyo e p i ta f io  in d ic a  que muriO cuerdo y 
v iv io  loco  (p . 206). Considera a l  Cesar ta n  demente como NerOn pues 
como e s te  emperador in c e n d ia r io  se  r e t i r 6  a  gozar en Yuste despuOs de 
h a b e rle  pegado fuego , en sus campafias b e l ic a s ,  a  Europa por sus cu a tro  
co stados (p . 20U). Dondequiera d es ta ca  don C iro que e l  emperador 
espafiol d esp e rd ic iab a  la s  en e rg ias  espafiolas por e s ta r  desencaminado 
por l a  vanidad ta n to  p e rso n a l como m i l i t a r .  Esto recuerda  a l  l e c to r  
la s  p re te n s io n e s  ig u a le s  en lo s  gobernantes de l a  a c tu a lid a d  que l l e -  
varon a  Espafia a l  d e s a s tre .
El n a rrad o r da por sentado  que e l  s is tem a monarquico a b so lu -  
t i s t a  que ha reg ido  a Espafia d u ran te  lo s  s ig lo s  es in e f ic a z  ya que todo 
depende de un ind iv iduo  que desgraciadam ente no se  co nsidera  resp o n sab le  
a  n ad ie  y so lo  puede se r  s u s t i tu id o  e l  d fa  que se  muera. M ientras 
ta n to  puede cometer to d a  su e r te  de b arb arid ad es  e innum erable e s tu p i-  
deces o desocuparse de lo  verdaderam ente f i t i l  p a ra  e l  p a is  por c e n tra r s e  
en su  egoismo y sus in te re s e s  p erso n a les  y d in a s t ic o s .
Don Ciro se  v a le  de S ch e re r, e l  entemologo t i r o lO s ,  para  hacer 
r e s a l t a r  l a  d ec rep itu d  d e l a c tu a l  gobierno monarquico a l  se fia la r con 
ingen io  que lo s  in se c to s  no son dignos de lO stim a puesto  que aunque son 
se re s  m inusculos t ie n e n  m ejor organizaciO n gubernam ental que lo s  s e re s  
humanos. Ademas su gobierno es e s ta b le  y su organizaciO n s o c ia l  es 
e n v id ia b le  pues en e s te  aspecto  son to d a v ia  m£s su p e rio re s  y se  
gobiernan  " . . .  con un minimo de gobierno que e n v id ia rfa n  algunos 
E stados" (p . 8 5 ). Es c la r o ,  que in c lu y e  en e s ta  im plicaciO n u l  gobierno
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a c tu a l  de Espafia con sus cambios con tinuos de m in is tro s .  S in  embargo, 
e l  a u to r  es un esp ec tad o r ab filico  en e l  se n tid o  que sefla la  l a  fu e n te  de 
lo s  m ales pero no propone una so lu c io n  o una m ejor forma de gob ie rn o .
Se ve claram ente  que t ie n e  e l  e s p i r i t u  l i b e r a l  a l  v e la r  por e l  
b ie n  de lo s  campesinos a n a lfa b e to s  de C a s t i l l a .  En Tin momento de i r a  
l le g a  a  comparar lo s  gobernan tes a  lo s  c a b e s tro s  que l le v a n  lo s  to ro s  
b rav io s  a  l a  m uerte. Al s e r  conducido por e l  a r re b a to  se p regun ta  con 
sen tim ien to  anarqu ico : "£No es verdad  que su m o ra le ja  es a p l ic a b le  a
o tro s  g u ias  y re c to re s  de l a  g rey  humana? £Cu&ndo s e ra  que lo s  to ro s  
bravos l a  emprendan a cornada lim p ia  con lo s  c a b e s tro s?  jE s ta  s i  
s e r i a  l a  Revolucion de la s  rev o lu c io n e s!"  (p . 101).
El n o v e l is ts  ve dudoso e l  fu tu ro  de Espafia pues no ta  que e l  
gobierno m antiene rese rv ad as  p a ra  s i  mismo to d as  la s  a l te r n a t iv e s  
l e g a le s .
Ya que e l  Estado y l a  I g le s i a  han s id o  la s  au to rid a d es  supremas 
en Espafia, Ciro Bayo com pleta su e s tu d io  h i s to r ic o  sobre la s  causas de 
l a  decadencia d e l p a is  a l  en fo car en l a  f i l o s o f i a  d e l absolu tism o r e l i -  
g ioso  que subyugo a Espafia. Bayo t ie n e  e l  p ro p 6 s ito  de m o stra r como 
e l  pueblo espafiol fue reducido  a una m en ta lid ad  abyecta  por l a  in to le -  
ra n c ia  r e l ig io s a .
Otro asp ec to  de l a  in f lu e n c ia  de l a  h i s to r i a  se  encuen tra  en l a  
t r a d ic io n  c a to l ic a  d e l  p a is .  Le parece  i lo g ic o  a Don C iro  que l a  r e l i -  
g ion  c a to l ic a  haya s id o  so s te n id a  por l a  in tim id a c i6 n . E ste  es un modo 
de proceder que va marcadamente en c o n tra  d e l modo de pensar noventa­
y o c h is ta  que estim a que se  puede convencer y p e rsu a d ir  m ediante l a  
razon  y l a  buena v o lu n tad . Una r e l ig io n  que d eb ia  haber estad o  apoyada
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en e l  amor y deseos de buscar a Dios m ostraba escep tic ism o  c o n tra  l a  
o r to d o x ia  de aq u e llo s  ind iv iduos c a t6 l ic o s  que m ostraban e s ta s  i n c l i -  
naciones adm irab les. La re p re s i6 n  se  vo lv£a un com plejo de persecuciS n  
que sospechaba todo in te n to  p erso n a l de e lev ac io n  d en tro  de l a  I g le s i a .  
Llegaba e s ta  a c t i tu d  i r r a c io n a l  a  t a l  punto que l a  re p re s io n  negaba la s  
buenas in ten c io n es  de ind iv iduos s o b re s a lie n te s  que deseaban que l a  
I g le s i a  tu v ie ra  mas a c tiv id a d  dinam ica e n tre  lo s  f i l i g r e s e s  o mayor 
e lev ac io n  e s p i r i t u a l  den tro  de l a  fe  de cada s e r .  Lo que debfa s e r  fe  
se  v o lv i6  una ir r a c io n a lid a d  con trap roducen te  que rechazaba  l a  p e r -  
su asi6 n  le g f tim a  su b stitu y en d o la  irre f le x iv a m e n te  por l a s  amenazas y 
adn mas a l i a  pues to  que e s ta s  se  v o lv ian  r e a l id a d .
C iro Bayo emplea a S ch ere r, que a l a  vez de s e r  c ie n t£ f ic o ,  es
un c a t6 l ic o  ortodpxo para que s irv a  de su  p o rtav o z :
Al term ino de l a  R econquista , e l  b r io so  tem ple d e l espafiol se 
emple6 en so s te n e r  ca te g o rico  y re su e ltam en te  e l  dogma c a t6 l ic o ,  
e l  fe rv o r  r e l ig io s o  se c o n v ir tio  en fan a tism o ; l a  n a tu r a l  p ropaga- 
c ion  de l a  f e  en persecu c io n . A veces c o e x is tfa n  e s to s  elem entos y 
entonces e ra  de ver e l  c o n tra s te  de lo  novisim o con lo  a n tig u o : 
Torquemada quemando ju d io s  y Las Casas abogando por lo s  am erindos: 
T alavera  aprendiendo e l arabe para h a ce rse  en ten d er de lo s  vencidos 
g ran ad in o s , y C isneros haciendo au to  de fe  de lo s  m anuscrito s  en l a  
p laza  de B ibarram bla; lo s  m £sticos d e lira n d o  de amor d iv in o  y lo s  
in q u is id o re s  de c o le ra  (p. 2U5 ).
Don Ciro pasa lo s  o jo s  d e l pasado a l  p re se n te  y m uestra  c6mo,
en l a  epoca que e s c r ib e ,  l a  I g le s ia  to d a v ia  conserva una se rie d a d  que 
hace que e l  goce r e l ig io s o  de una f e s t iv id a d  como l a  Semana Santa en 
S e v il la  se  c o n v ie r ta  en una procesion  fan tasm al de p e n ite n te s  encapu- 
ch inados. E l gozo c r i s t ia n o  ha sido  transform ado  en una r e l ig io n  que 
hace r e s a l t a r  e l  d o lo r y e l  s a c r i f i c io  (p . 2U6).
Bayo con tinda  sus indagaciones en to rn o  a  l a  r e l ig i6 n  c a t6 l ic a  
t a l  como se ha p rac ticad o  en Espafia m ostrando que lo s  rey es  espafloles
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tem fan a l  c le ro  lo  c u a l v ie n e  a  in d ic a r  que s i  lo s  poderosos lo  tem lan 
es de e sp e ra r  que lo s  hum ildes se  s e n t i r i a n  adn mas in d e fen so s . El 
n o v e l is ts  c o n s id e ra  que ningun re y  de Espafia p o d rla  haberse  a tre v id o  a 
d e c i r le  a  un obispo lo  que Luis de B aviera l e  in d ic6  a l  p re lad o  que lo  
rep ren d ia  por sus amorios con Lola Montes a l  re sp o n d e rle  s in  rodeos que 
se  quedara con su  e s to la  y e l  s e  q u ed arfa  con su Lola (pp. 2U7- 2U8 ) .
E l re su lta d o  de e s te  estado  de animo tim o ra to  e n tre  l a s  c la se s  gober- 
nan tes espaHolas e ra  de l im i t a r  su  ra d io  de acciSn re s tr in g ie n d o s e  a l a  
gobernacion conservadora y e s ta n cad a  por temor de o fender a l a  I g le s ia .  
La I g le s ia  s o s te n ia  lo s  in te r e s e s  de una e s ta b i l id a d  ortodoxa que se  
ex tend ia  a toda  a c tiv id a d  humana. E sta  a c t i tu d  de suprema o rto d o x ia  en 
lo s  reyes de 'E spana lle g o  a  su  a p ic e  en l a  nacion  con F e lip e  I I  a quien 
e l  au to r llam a "El Rey de l a  Raza Parda" (p . 250), es d e c ir  e l  monarca 
de un p a is  acobardado que ha perd ido  su c o lo rid o  verdadero .
Aun la s  mentes d e s p ie r ta s  s e  tu v ie ro n  que re p le g a r  den tro  de 
l a  o rto d o x ia  r e s t r in g id o r a  lo  c u a l conducia a que todos lo s  e s tr a to s  
de l a  sociedad  espaflola e s tu v ie ra n  soyuzgados por l a s  r e p re s a l ia s  de 
l a  I g le s ia .  Segun don C iro , por e jem plo , se  s ie n te  en e l  Q u ijo te  de 
C ervantes un a f lo ja  y t i r a  que v ien en  a s e r  la s  excusas y p ro te s ta s  de 
un au to r que sospecha que e s ta  siendo  v ig ila d o  y teme e s c r ib i r  algo  que 
l e  vaya a v a le r  l a  censura  de lo s  ortodoxos saffosos p re s to s  a l a  d e te c -  
c i6n  de l a  menor d ev iac io n  de l a  o r to d o x ia . E ste  mismo temor que o b lig a  
a que C ervantes e lim ine  c u a lq u ie r  com entario  sospechoso tam bien se puede 
n o ta r en o tro s  de lo s  c la s ic o s  esp afio les , v e rb ig ra c ia ,  l a s  comedias de 
Calderon. Esto lo  d ice  don C iro  evidentem ente basfindose en su e s tu d io  
de lo s  m anuscritos en l a  B ib lio te c a  N acional puesto  que como ya hicimos
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n o ta r  en n u e s tra  b io g ra f la  lab o rab a  a l l f  de o casi6 n  p a ra  suplem entar 
sus exiguas e n tra d a s . Nuevamente v a lien d o se  de S cherer y continuando 
a  d e s a r r o l la r  l a  d isc u s i6 n  sobre "La ra z a  p a rd a ,"  que v e rsa  sob re  e l  
aplanam iento d e l animo espafiol por in s t i tu c io n e s  t i r i in i c a s ,  don C iro 
expone no ta n  so lo  sus conclusiones s in o  ademas la s  fu en te s  de lo s  
conocim ientos en que se  apoya:
D ire  lo  que p ien so . En n u e s tro s  grandes a r t i s t a s  se  ad iv in a  
l a  c a r a c t e r l s t i c a  d e l  tiem po en que v iv ie ro n : e l  s o b re s a lto  de
animo de quien teme p ersecucion  o cen su ra , L^anse despacio  nues­
t r o s  c la s ic o s :  h ip 6 g ifo s  v io le n to s  se  d isp a ra n  en a la s  de l a
im aginacion , p a ra  p a ra rs e  en seco o te r g iv e r s a r  e l  curso  de sus 
lu c u b ra c io n e s , como s i  una mano o c u lta  lo s  so fre n a ra . Esto donde 
se  ve a  v i s t a  de o jo s  es en lo s  au t6 g ra fo s  v en erab les  conservados 
en l a  secc i6n  de m anuscritos de l a  B ib lio te c a  N acional. No hay 
pag ina  s in  tach as  n i enm iendas; e l  t iz 6 n  de l a  censura  es l a  an - 
to rc h a  s in i e s t r a  que p re s id e  e l  p a rto  de lo s  ingen ios espafioles y 
quien l e s  in s p i r e  l a  form ula a q u e lla  e n tre  a l ta n e ra  y quejumbrosa 
"Con c a rid a d  y s u f ic ie n c ia ,"  m ediante l a  cu a l im petran CsicD l a  
a p ro b a c io n d e  sus l ib r o s  (p. 2U9 ).
Tampoco aparecen  p e rso n a jes  como e l  Cid d e l Romancero que se  encara  con
un p re lad o  y l e  d ic e  s in  ambages: "Llevad vos l a  capa a l  c o ro ; /  yo e l
pendon a  l a  f ro n te ra "  (p . 2^8). Segfin don C iro "Don Q u ijo te , que a
v iv i r  en lo s  tiem pos d e l Cid h u b ie ra  enviado e l  c le r ig o  con ig u a le s
p a la b ra s , se  s u lf u r a ,  tiem b la  de i r a ,  pero todo se  va en s u t i le z a s  y
Vana p a la b re rx a"  (p. 2U9 ).
C iro Bayo resume su p o s ic i6 n  indicando que la s  dos i n s t i t u ­
c io n es  que han co n tr ib u id o  a l  a tra s o  de Espana son l a  monarqufa y la  
I g le s i a .  Ambas han suprim ido l a  o p o sic i6 n  a  todo aq u e llo  que se  oponga 
a sus in te r e s e s .  Ambas, por ig u a l ,  se  han rese rv ad o  p a ra  s i  misraas e l  
derecho de f i j a r  lo  que se  debe y no se  debe p e n sa r, y c ie r tam e n te  como 
se  debe a c tu a r  ya que im plantan en l a  m entalidad  espafiola l a  manera en 
que e s ta  obligado  e l  in d iv id u o  y l a  sociedad  a conducirse  en cada una
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de la s  s ltu a c io n e s  de l a  v id a . Ambas se  han reg id o  como lo s  linicos 
a r b i t r o s  en e s to s  a sp ec to s  s in  d e ja r  que haya una manera l e g a l  que p e r-  
m ita  l a  in e v i ta b le  a l te ra c iO n  que v ien e  con e l  p asa r d e l tiem po y l a  
evoluciOn de l a  sociedad  y l a  economia a l  avanzar e l  mundo o c c id e n ta l 
en su r u ta  p ro g re s iv a . S i se  l le g a n  a  p e rm it ir  cambios se  hacen de 
una manera in e f ic a z  y a re g a fia d ie n te s . Ambas, adem£s, han lleg ad o  a 
s e r  comdnmente en l a  h i s t o r i a  de Espafia no dos en tid ad es  d isp a re s  sino  
que un e s ta b le c im ie n to  encabezado con rey es  que se  han arrogado e l  
manto de monarcas te o c r a t ic o s  a b s o lu t i s t a s . Para e l  a u to r  e l  mayor 
re p re s e n ta n te  de e s ta  fu s io n  a u to c r£ t ic a  es F e lip e  I I ,  segdn don Ciro 
y  con ra zo n , es d e c i r ,  "El Rey de Raza P a rd a ."  El es e l  re y  que r e p re -  
s e n ta  una naci6n  que ha lim ita d o  su v is i6 n  a ver l a  e x is te n c ia  por una 
opacidad a l  no a tr e v e rs e  a  e sp e ra r  lo  m£s p ro g res iv o  s in o  lo  m£s r u t i -  
n a r io .
El entem6logo S ch e re r, que es una de la s  c o n tra f ig u ra s  d e l a u to r ,  
observa que "Los C a s te lla n o s  son e s to ic o s ,  graves de c a r£ c te r ;  son l a  
g en te  mils s o b r ia ,  m£s m origerada y mas tim o ra ta  de Europa; no abusan de 
nada, n i d e l p la c e r ,  n i d e l t r a b a jo ,  n i d e l pensam iento, El pardo es 
e l  c o lo r  de l a  m oderaciSn y tam bien d e l ce reb ro "  (p. 2^3). Para e s ta  
c la s e  de argumento don C iro t i e n e  l i s t a  l a  co n tes tac iO n : "Amigo mS!o,
esa  g ravedad , e se  e s to ic ism o  son c i r c u n s ta n c ia le s ; fueron  im puestos a  
rebencazos" (p . 2U3 ) . Es d e c i r ,  l a s  c a r a c t e r i s i t i c a s  d e l pueblo espa­
fio l, en p a r t i c u la r ,  de lo s  campesinos que han sido  ta n  exp lo tados y 
abusados de ta n ta s  maneras no es una ex p resio n  r a c io n a l ,  espontanea d e l 
alma que ta n to  a p re c ia  l a  G eneracion d e l 98 s in o  e l  producto de una 
im posicion s is te m a t ic a ,  t o t a l  y h a s ta  e l  p re se n te , ir re v o c a b le .
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La co n s id e rac i6 n  de don C iro es l a  de l a  Generaci6n d e l 98 que 
v a  en c o n tra  d e l aplanam iento d e l e s p i r i tu  humano por l a  in tim id ac i6 n  
y  l a  in co rp o rac i6 n  e s c la v ls ta .  Y como noven tayoch ista“t3 iro  Bayo expone 
no so lo  lo  corrompido sino  que o f re c e  ademas e l  modelo que se  debe 
s e g u ir .  Como miembro de l a  G eneraci6n estim a que una in s t i tu c io n  puede 
re fo rm arse  y r e v i t a l i z a r s e  s i  hay personas re sp o n sab les  y p ro g re s is ta s  
que aunque s6 lo  sea ind iv idualm en te  se  o frezcan  como un ejemplo e fe c tiv o  
que p o d ra , a l  form arse grupo, a r r a s t r a r  l a  o rg an izac io n  a una o r ie n ta -  
c i6 n  moderna. El in d iv iduo  que e je m p lif ic a  e s to  es e l  humilde cu ra  de 
M ija re s , e l  padre C la re t .
E ste  c lS rig o  reconoce que aunque es un hecho ev iden te  que en e l  
p re se n te  l a  r e l ig io n  no a t r a e  con l a  fu e rza  de a n te s ,  e s to  no im plica  
que l a  r e l ig io n  haya perd ido  su  im perio. sobre l a s  almas de lo s  hombres; 
por e l  c o n tr a r io ,  e l  corazon d e l s e r  humano puede s e r  conmovido d u lc e -  
mente por e l  E vangelio . Lo que no se  debe hacer es d e ja r  e sp e ra r que 
l a  oveja  d e sc a rr ia d a  vuelva a l  r e d i l ;  lo s  cl& rigos deben tomar la  
i n i c i a t i v a  y m o le s tra rse  en i r  t r a s  l a  oveja  p erd id a  y convencerla  con 
l a  ayuda de Dios p a ra  que re g re s e . Luego deben p ro cu ra r por que se 
quede cuidSndola con c a lo r  y abnegacion. Ademas e l  cu ra  debe dem ostrar 
que es un c r i s t i a n o  leg ftim o  y no un v iv id o r  mas a c o s ta  de l a  I g le s ia ;  
e s te  es e l  medio para  convencer:
Los sace rd o te s  t ie n e n  poco 6 x ito  en e l  apo sto lad o  de l a  p a la b ra , 
porque produce poco e fe c to  en la s  in te l ig e n c ia s  g astad as ya por lo s  
razonam ien tos; ensayemos, p u es , por o tro  m edio, y logremos conmover 
e l  mundo. Pongase e l  sa ce rd o te  a  l a  cabeza de la s  obras de c a r id a d , 
y su  ce lo  p ro d u c ira  sobre l a s  c la s e s  una im presiSn c a s i  d iv in a . Por 
a lgo  d ecfa  C isneros . . .  que e l  m ejor de lo s  p red icad o res  es "Fray 
E jem plo." Yo de mf se  d e c ir  que toda  mi a sp ira c io n  es que lo s  
a ldeanos no vean en e l  cu ra  un empleado mas, s ino  e l  padre e s p i r i -  
t u a l  de l a s  almas y e l  amigo de todos lo s  hogares (p . lUU).
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Las personas en que no su rte n  e fe c to  lo s  razonam ientos m anidos, 
an ticu ad o s y  acartonados son lo s  la b rad o re s  in te l ig e n te s  que a l  p asa r 
n i s iq u ie r a  saludan  a l  cu ra  y que dejando l a  I g le s i a  l a  ven como o t r a  
rama d e l E stab lec iem ien to  espaHol que s6 lo  t ie n e  un in te r e s  desganado y 
s u p e r f ic ia l  por lo s  pob res. E stos la b r ie g o s ,  in d ic a  e l  c u ra , son 
a tr a ld o s  por e l  soc ia lism o  y con e l  tiempo probablem ente se  a le ja r a n  
d e l todo  de l a  I g le s ia  y se  vo lveran  a te o s  (p . 129).
E l cu ra  de M ija re s , ademas de m o stra rse  como un in d iv iduo  que 
no s6 lo  p re d ic a  como un c r i s t ia n o  sino  que ac ttia  como t a l  t r a t a  de 
buscar lo s  veh icu lo s  m£s e fe c tiv o s  para  a d e la n ta r  e l  conocim iento de 
D ios. Se da cuen ta  que: "El d o c to r de Aquino CSanto TomSsD con toda
su s a p ie n c ia , m ejor d ich o , a  causa de su s a p ie n c ia , se  quedaria  so lo  s i  
p re d ic a ra  desde e l  p tilp ito  de una a ld e a . Toda l a  Suma te o l6 g ic a  no 
e x p l ic a r la  m ejor a un aldeano e l  m is te r io  de l a  T rin id ad "  (p . ll+ l).
E ste  ind iv iduo  s o b re s a lie n te  no e s ta  r e s u e l to  a  que su  grey  se 
mantenga c o n sta n te  m ien tras  que e x is ta n  personas que pud ieran  l l e g a r  a 
s e r  c r is t ia n o s  f i e l e s  s i  se le s  e s tim u la ra . A p esar de que se h a l la  
o b je to  de la s  c u rio s id ad es  de lo s  b rom istas y de la s  dudas de lo s  
e sc £ p tic o s , e l  cu ra  a t r a e  a l a  poblaci6n  o frec ien d o  m isas modernizadas 
u ti l iz a n d o  un fonografo  que por 1910 e ra  una gran novedad en l a  campana 
de A vila  de lo s  C ab a lle ro s . Y e s ta  raisma en e rg ia  l a  m uestra  e l  senor 
cu ra  a l  c re a r  hom ilias con la s  cu a les  lo s  parroqu ianos se pueden 
id e n t i f i c a r .
E l cu ra  de M ijares por lo  v is to  es un in d iv id u o  emprendedor que 
busca lo s  medios y luego lo s  a p l ic a  re su e ltam en te  con t a l  que pueda 
ob tener e l  re su lta d o  benefico  deseado—s a lv a r  nuevas almas para  la
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c r is t ia n d a d .  Esto es algo que indudablem ente ha s ldo  una de la s  
c a r a c te r f s t ic a s  d e l alma c a s te l la n a  d u ran te  s ig lo s  ta n to  en Europa 
como en sus co lo n ia s  pero cuyo e x ito  en Espafia y dondequiera ha decaldo  
a l  d escu id a rse  d e l hecho de que e l  mundo ha cambiado y se n e c e s i ta  l a  
renovacion  r e l ig io s a .
Lo que e l  a u to r  evidentem ente desea  es que e x is ta  una c r i s t i a n ­
dad a c t iv e  y p ro g re s is ta  que s irv a  a l  m ejoram iento d e l mundo y que pueda 
l l e v a r  a d e la n te  lo s  id e a le s  d e l Evangelio para  e l  m ejoram iento de l a  
humanidad.
TratSndose de su evaluaci6n  d e l Estado y de l a  I g le s i a ,  C iro 
Bayo m antiene su  honradez in te le c tu a l  s in  o b stru cc io n es  id eo lo g icas  
como l a  base de sus ob serv ac io n es .. Esto es a s i  porque es n o tab le  que 
su c r l t i c a  aunque es n eg a tiv a  y h a s ta  recamada con a lgo  de pesimismo 
y f r u s t r a c io n ,  no p ie rd e  l a  esperanza . Tiene e l  optimismo y l a  s e g u r i-  
dad que s i  hay se re s  buenos y s u f ic ie n te  ntimero de e l lo s  l a  renovaci6n  
y e l  ad e lan to  puede p asa r rapidam ente de l a  t e o r ia  a  l a  r e a l id a d .
D. C iro  Bayo an te  l a  gen te  
y e l  p a is a je  C aste llan o
En El p ereg rin o  e n tre te n id o  C iro Bayo vaga a c a b a llo  por Cas­
t i l l a  y dondequiera que va puede evocar en sus numerosos monumentos 
l a s  c a r a c te r f s t ic a s  a n c e s tra le s  que e s ta n  lig a d a s  con l a  en tid ad  de 
Espafia. Don C iro ve en C a s t i l l a ,  t a l  como e l  r e s to  de lo s  noven ta- 
y o c h is ta s ,  l a  concrecion  de Espafia. Con su v is io n  d e l pasado in rao rta l 
de C a s t i l l a  como g u ia  en su t r a v e s la  por e l l a  t r a t a  de r e v i t a l i z a r  l a
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i n t r a h i s to r i a  de l a  v ida  espafiola en lo  perenne de l a  re g io n . Reme- 
mora e l  pasado v ivo y fo s i l iz a d o  ya que lo  c l£ s ic o  se  p erp e ttia  en 
Espafia en e l  p a is a je  contemplado y en l a  v id a  com partida con sus h a b i-  
ta n te s .  Don C iro s ie n te  que no puede amar su p a i s ,  no puede conocerlo  
b ie n , s i  no s ie n te  e l  p a is a je ,  s i  no se  i n f i l t r a  con £ l .  In d ic a  que 
pa ra  hacer e s to  de una manera adecuada se  debe v i a j a r  de l a  manera d es- 
preocupada y descansada d e l que no e s t£  aquejado de quehaceres mundanos. 
Un bohemio que ha deshechado e l  lu c ro  como don C iro es ju stam en te  e l  
observador req u e rid o . El au to r nos in d ic a  que e l  v i a j a r  sosegadamente 
y con a ten c i6 n  Svida a ju s ta  muy b ien  con e l  d e ro te r ro  que ha escogido 
en l a  v id a . Enpieza l a  novela con la s  s ig u ie n te s  p a la b ra s :
Como p a ja ro  em igran te , s ie n to  con e l  buen tiem po necesidad  de 
v o la r ;  l a  n o s ta lg ia  de l a  v id a  de campo, de vagabundear a l  s o l  y 
a l  a i r e  l i b r e .  Unas veces a p ie ,  o t r a  en cab a lg ad u ra , sa lg o  de l a  
ciudad c a s i  todos lo s  afios y hago una c o r r e r i a ,  mas o menos le ja n a ,  
pa ra  gozar de l a  buena v ida  bohemia.
Como ando s in  p r is a s ,  me d e tengo , a  menudo, p a ra  co n v ersar con 
lo s  lab rad o res  en e l  campo, o con t r a f i c a n te s  y  v ia j e r o s ,  en v en tas  
y posadas. E stas conversaciones son menos e n tre te n id a s  que in s t r u c -  
t i v a s ;  pero aprendo muchas cosas nuevas sob re  l a s  costum bres d e l 
p a is  que re c o r ro ,  y lo s  gu sto s y v a riad o s  cap rich o s  de lo s  hombres.
En o ca s io n e s , un achaque de entrome CsicD ac& que l lu e v e ,  o 
hace un s o l  que r a b ia ,  me re fu g io  en v en tas  y parad o res  donde en- 
c u e n tro , de o rd in a rio  c a r r e te r o s ,  m e rcach ifle s  y ru f ia n e s  . . .
(p. 59).
Por l a  n a rrac io n  de e s to s  encuentros podemos l l e g a r  a  conocer en Cas­
t i l l a  to d a  c la s e  de monumentos que su b s is te n  e l  p re se n te  y que aparecen 
en obras c la s ic a s  espafiolas.
Azorin en lo s  com entarios que puso en El  ̂ p e reg rin o  e n tre te n id o  
y lo s  cu a les  emplea Ciro Bayo como pro logo a l  L a z a r i l lo  espafiol in d ic a  
que e x is te n  " . . .  muchos s i t i o s ,  p u eb lo s, c iudades y campifias en que se 
h a l la  como condensado mucho d e l e s p i r i t u  de Espafia.” Sobre E l p e reg rin o  
e n tre te n id o  in d ic a  que "El l ib ro  de Ciro Bayo no es una G uia, n i aun en 
un sen tid o  am plio , l a to ;  es mas b ien  una obra  's e n t im e n ta l '. "  A zorin , 
prologo d e l L a z a r i l lo  espafiol (M adrid, 1911), p . 6.
Llega por medio d e l  co n ta c to  d ire c to  con e l  p a is a je  y e l  pueblo 
c a s te lla n o  a  una comprensi6n c o r re c ta  de ambos. O tro s , como e l  t i r o l£ s  
Scherer con quien re g re sa  a  M adrid despuejs de su p e re g rin a c io n , so lo  
ven en e l  p a is a je  c a s te l la n o  una e s te p a  t r i s t e .  El n o v e l is ta  reconoce 
que e l  p a is a je  es uniform e pero f i ja n d o s e  debidam ente se  pueden n o ta r  
l a s  lomas que por l a s  que puede p a sa r  un arroyo  rodeado por a d e lf a s ,  
retam as y zarzam orras y e n tre  carias y matas arom aticas se o c u lta n  
conejos o p e rd ices  (p . 2U l). P ara  e l  a u to r  todo t ip o  de s itu a c i6 n  geo- 
g r a f ic a  t ie n e  su en can to , ta n to  l a  p la n ic ie  como l a  s e r r a n la .  V erb i- 
g r a c ia ,  a l  s a l i r  de l a  f lo r e s t a  d e l  v a l l e  de La Adrada p en e tra  en l a  
s e r r a n la  donde se  marcha por una v ia  la b e r in t in e s c a  de sendas y v e r i -  
c u e to s , donde apenas se  d is t in g u e  e l  camino de h e rrad u ra  pero e l  v ia je ro  
se a l i v i a  con e l  p a is a je  de cimas cuajadas de nieve que a su vez crean
q
a l  d e sh e la rse  la s  c r i s t a l i n a s  v e r t ie n te s  de la s  montanas (p . 125).
E stas  c a r a c te r l s t i c a s  g e o g ra fic a s  ta n to  como lo s  C as te llan o s  que la s  
re c o rre n  t ra e n  recuerdos d e l S ig lo  de Oro, en p a r t ic u la r  la s  po lvo- 
r ie n ta s  ru ta s  que cruzan  lo s  campos de C a s t i l l a .
Don C iro emplea como p o rtavoz  a  un p e rso n a je  p ara  a la b a r  la  
b e l le z a  de C a s t i l la :  M ingote. liiste es ta n  andariego  y observador como
e l  a u to r . Para Mingote como p ara  e l  n o v e lis ta  e l  p a is a je  c a s te l la n o  no 
es una e s te p a  S rida  e in h o s p i ta la r ia ;  por e l  c o n tra r io  en lo s  d ia s  
serenos se goza del p a l io  azu l y se  puede m archar sobre un cesped que
El nfimero de e s ta s  d e sc rip c io n e s  es muy reducido  en E l p e re ­
g rin o  e n tr e te n id o , c a r a c t e r i s t i c a  de que se  p e rc a ta  C. Bernaldo de 
Q uirSsl '* . . .  aqui e l  p a is a je  d esap arece—aunque se l e  s ie n te  p re s e n te , 
como en lo s  d ia s  nublados t r a s  l a  n ie b la —y la s  f ig u r a s , lo s  r e t r a t o s , 
campean c a s i  ex c lusivam en te ."  C. Bernaldo de Q u ir6s, “El p ereg rin o  
e n tr e te n id o . ” La L ectura 1 (1911K p. 226.
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es como una alfom bra y v er l a s  f lo r e s  cam pesinas. Ademas hay g e n e ro s i-  
dad en e l  su e lo  c a s te l la n o :  "Los arroyos se despenan tr in d a n d o  agua
c r i s t a l i n a  y p u ra ; a rb u s to s  y a rb o le s  f r u ta le s  a la rg an  sazonadas f ru ta s  
que nad ie  n iega  a l  cam inante n e c e s ita d o , con t a l  que no daSe l a  p la n ta  
y como e l lo  fu e ra  poco, o cu rre  a  veces e l  ag asa jo  c a b r e r i l  de un cuenco 
en e l  que espuma e l  n e c ta r  de l a s  u b res"  (p. 122 ). C iro Bayo se queda 
admirado que aunque hay C as te llan o s  muy pobres no d e ja  de f a l t a r l e s  l a  
c a r id a d  de l a  h o s p ita l id a d  c la s ic a  aunque e s te n  dando de lo  poco que 
t ie n e n . Otro ejem plo de la s  cu a lid ad es  adm irables de lo s  c a s te l la n o s  
que, aunque pobres y a t r a s a d o s , no se  desmerecen por l a  c o d ic ia  o la  
mezquindad.
Al c o n tin u a r  en su  t r a v e s ia ,  don Ciro reconoce cuan v ivo e s ta  
en lo s  paisa.) es y pueblos de C a s t i l l a  e l  e s p f r i tu  in te n so  y en erg ico  de 
l a  ra z a . La v i ta l id a d  f l s i c a  de lo s  c a s te l la n o s  m uestra  l a  p o te n c ia l i -  
dad de e l lo s  como in d iv id u o s  que h ic ie ro n  de su reg io n  l a  dominante en 
Espafia y que pueden r e s ta b le c e r  l a  nacion  en e l  p re se n te . En e l  p a ra -  
dor de Brunete de l a  Jornada segunda se  encuen tra  con una de esas c a s -  
te l l a n a s  lozanas que e je m p lif ic an  una c a s ta  v ig o ro sa . Don C iro  l a  
d e sc rib e  puntualm ente destacando que es tra b a ja d o ra  ya que a l  v e r la  por 
prim era vez e s tS  en medio de l a  s a la  lavando arduam ente en una a r t e s a .  
Es jo v en , guapa frescachona que, seglin don C iro , es digno re p re s e n ta n te  
de " . . .  esas m ujeres fu e r te s  de C a s t i l l a ,  que lo  mismo saben defender 
su hacienda que su honra" (p. 6 9 ). Ademas es una m ujer cuyo d e s a r ro l lo  
f l s i c o  denota fu e rz a  y animo s in  desm erecer sus b e l la s  p ro p o rc io n e s . 
Como madre tam bien es un digno esp£cimen de a c t iv id a d  m aterna con su 
amor e s tim u lan te  y l a  uberrim a n u tr ic i6 n  que l e  o f re c e  a su c r i a tu r a .
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Por o t r a  p a r t e ,  l a  v i t a l id a d  m asculina se  h a l l a  c e n tra d a  mas 
que nada en l a  f ig u ra  d e l  ha lconero  de Pedro B ernardo, Don B rau lio  
Corval£n. iSste es un h id a lg o  c ab a l que se  e j e r c i t a  en l a  c e t r e r i a .
Su despacho es un museo de a rre o s  m i l i t a r e s  y c in e g £ tic o s . Goza de 
e s te  d ep o rte  en compafila de o tro  in d iv id u o  v i r i l ,  un ch ico  llam ado 
M elchor que lle v a d o  por gran  tem eridad  y a r ro jo  d ispuso  e s c a la r  un 
p re c ip ic lo  p a ra  l l e g a r  a  una a g u i le ra  y tom ar d e l n id a l  l a  c r i a  implume. 
E l muchacho m ostro de nuevo su v a le n t la  a l  te n e r  que t r e p a r  e l  abismo 
y a l a  vez te n e r  que d efen d erse  de la s  poderosas a g u ila s  que v in ie ro n  
en defen sa  de sus h i ju e lo s  (p . 163 ) . Aunque a l te ra d a s  por la s  c a ra c -  
t e r l s t i c a s  de e s te  s ig lo  y la s  r e s t r ic c io n e s  de l a  Espafia a c tu a l ,  e l  
e s p l r i t u  h e r6 ico  que ta n to  ha c a ra c te r iz a d o  a C a s t i l l a  en e l  pasado 
c o n tin d a  p e r s is t ie n d o .  La l6 s tim a  es que no e x is te  un cauce adecuado 
p a ra  que e s ta  v i ta l id a d  se  pueda em plear para  e l  b e n e f ic io  de l a  nacion 
ya que in d iv id u o s  e g o ls ta s  e in te re sa d o s  y esencia lm en te  in f e r io r e s  a 
e s to s  dos c a s te l la n o s  se han aduefiado d e l poder.
E l n o v e l is ta  por ig u a l e s tu d ia  con adm iracion y a fe c to  lo s  
v e tu s to s  casero n es  c a s te l la n o s .  Nos m uestra p a ra  n u e s tro  d e le i t e  l a  
casa  d e l cu ra  de M ija re s , probablem ente c reac i6 n  de su s ln te s i s  a r t l s -  
t i c a  que combina l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de v a r io s  caserones c a s te l la n o s .  
Bayo en cu en tra  un e d i f ic io  afiejo con lie n z o s  de t a p i a l  y manchones de 
adobe y te ja d o  en &ngulo con a le ro  vo lado . La fachada es tip icam en te  
espaHola y muy p in to re s c a  con sus balcones de baranda y sus b a lu s tr e s  
de n o gal. Uno de e s to s  e s ta  e n t r e te j id o  p ara  e l colmo de g e n t i le z a  por 
enredaderas de m adreselva y Kazmin. En l a  p la n ta  b a ja  se  h a lla n  
expuestas l a s  g ruesas v ig as  de castaR o y de una de e l l a s  pende un
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g 6 tic o  lam padario de b ronce. Dos o jiv a s  con v id r io  ilum inado conducen 
a  l a  v i s t a  de l a  h u e r ta  y una e s c a l e r i l l a  sube a la s  h a b ita c io n e s . Don 
Ciro lo  resume todo d iciendonos muy complacido que "por humilde que 
fu e ra ,  l a  casa  t ie n e  un s e l lo  de h id a lg a  a p a r ie n c ia "  (p. 13*0. E l e d i-  
f i c io  ademas aumenta en r e l ie v e  v a lo ra tiv o  y a p re c ia tiv o  a l  com unicarle 
e l  cu ra  a l  a u to r  que su r e s id e n c ia  t ie n e  tra sce n d en c ia  h i s to r ic a  ya que 
a l l£  l le g 6  C arlos IV perd ido  y v e s tid o  de cazador; fue hospedado por un 
cu ra  de l a  epoca que quedo sorprendido  a l  saber con e l  tiempo que su 
huesped e ra  e l  rey  de Espafia (p . 135). Lugar como e s te  que r e s p ir a  l a  
aHoranza de l a  C a s t i l l a  s e f io r ia l hace v ib ra r  e l  in te re s  de don C iro de 
bucear en l a  a tm osfera  d e l pasado para  poder dar con l a  esen c ia  que 
animo l a  C a s t i l l a  y l a  Espafia de antafio.
Don C iro nos va mostrando por l a  novela que C a s t i l la  t ie n e  una 
b e l le z a  sev era  pero  cau tiv ad o ra  con gen te  pobre pero generosa que s u fre  
b a jo  l a  in d ife re n c ia  de un gobierno in e f ic a z  pero que s in  embargo sabe 
gozar de l a  v id a . Es una reg i6 n  p lena  de v i ta l id a d  e ingen io  que no 
son aprovechados p a ra  e l  b e n e f ic io  de l a  nacion . S i se l e  l le v a s e  por 
e l  buen camino que l a  condujese a l  S ig lo  v e in te  pero conservando todo 
su candor y f re s c u ra  se lo g r a r ia  en verdad algo m arav illo so . M ientras 
ta n to  e l  a u to r ,  como excelso  n o ven tayoch ista  debe la b o ra r  p a ra  hacer 
conocer cuan m arav illo so  es e l  c a s te lla n o  y para  m ostrar l a  necesidad  de 
m ejo ra r su  v id a .
Lo que mas l e  causa adm iracion es que l a  v i ta l id a d  de C a s t i l la  
pueda e x i s t i r  a p esa r de l a  ex p lo tac i6 n  y l a  n eg lig e n c ia  por p a r te  de 
lo s  poderosos sean te r r a te n ie n te s  o gobernan tes. El n o v e lis ta  se admira 
de l a  e x is te n c ia  que lo s  espanoles pueden gozar a l  resg u ard a rse  en e l 
e s to ic ism o .
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C iro Bayo co n s id e ra  l a  s u e r te  de lo s  la b r ie g o s  resig n ad o s y 
buenos de C a s t i l l a .  T al es e l  r e t r a s o  de l a  a g r ic u l tu r a  c a s te l la r ia  
que don C iro h a s ta  l le g a  a dudar que se pueda o b ten er re su lta d o  alguno 
y que lo s  campesinos puedan o b ten er pan p a ra  s f  mismos. El t r ig o  muy 
maduro l le g a  a p e l ig r a r  ya que se c o r ta  s in  l a  ayuda n i  de hoz n i de 
guadafla s in o  con un c u c h il lo  grande. Para t r i l l a r  e l  grano se  u t i l i z a n  
yeguas o mulas que con la s  p a ta s  su e lta n  e l  grano de l a s  g a v i l la s .  
Tampoco e x is te n  la s  g ra n ja s  y s i  cae un aguacero fu e r te  y co n s ta n te  
todo e l  c e re a l  se  puede p erder (p. 131 ). Es ta n  escaza  l a  a l te r a c io n  
en lo s  medios de c u l t iv o  t r a d ic io n a le s  de lo s  campesinos c a s te l la n o s  
que s i  e x is te  es im p erc ep tib le .
E l a u to r  co n s id e ra  que e l  esto ic ism o  su fr id o  ha sido  e l  dnico 
medio que han te n id o  lo s  campesinos p ara  a l i v i a r  e l  abandono y e x p lo ta -  
c io n  que su fre n . Seflala con un dedo ac u sa tiv o  e l  hecho que haya in d i -  
viduos in d ife re n te s  a lo s  males de C a s t i l l a  que son todo lo  opuesto  a l  
e s p l r i t u  f i la n trS p ic o  de lo s  n o v en ta y o c h is ta s : " . . ,  lo  que no debe
l le v a r s e  con re s ig n a c i6 n  es que lo s  que pueden y saben no ayudan a  lo s  
que no pueden n i puedan n i sepan" (p . 131).
Hemos acabado de n o ta r  que l a  ig n o ra n c ia  r e in a  e n tre  e l  campe- 
sinado  c a s te l la n o  in c lu s iv e  d e l o f ic io  que obviamente d e b e ria  conocer: 
e l  c u l t iv o  de l a  t i e r r a .  Sumase a  e s te  estado  la stim o so  de ig n o ran c ia  
l a  e x is te n c ia  de su p e rs tic io n e s  y c re e n c ia s  que no so lo  no con tribuyen  
nada a l a  v ida  de lo s  campesinos s in o  que ademas ofuscan  e l  e n te n d i-  
m iento de e l lo s .  Los aldeanos de La Adrada, por ejem plo , se a tie n e n  a 
una leyenda t r a d ic io n a l  segtin l a  cu a l creen  que la s  b ru ja s  de l a  Laguna 
de Gredos se h a lla n  en g u erra  p erp etu a  con San Pedro y p a ra  m o strar su
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odio a  lo s  san to s  l e s  envlan a lo s  lab rad o re s  nublados de gran izo  para  
que d es tru y an  la s  cosechas. Pero s i  se  l e  re z a  a San Pedro , f r u s t r a  
lo s  in te n to s  raalignos. Tal vez no sea ta n  in c r e lb le  que lo s  campesinos 
ig n o ra n te s  p iensen  de e s ta  manera pero quiz£s lo  sea  que una persona 
mas in s t r u id a  como l a  G enerala p ien se  en ig u a l forma a l  d e d ic a r le  a San 
Pedro m isas por l a s  mismas razones (p . 131). Lo que in d ic a  e s ta  anec- 
d o ta  de don C iro es que de nuevo lo s  campesinos en un p a ls  a g r ic u l tu r a l  
apenas son dignos d e l nombre pues l a  a g r ic u l tu r a  en la s  condiciones en 
que se  p r a c t ic a  en Espafia apenas pasa de s e r  a lgo  que se  hace s in  ninglln 
conocim iento tlcn i.co  d e l o f ic io .  As! como lo s  campesinos n i s iq u ie ra  
emplean lo s  implementos b as ico s  para una a g r ic u l tu r a  medianamente 
p r im it iv a  tampoco t ie n e n  l a  menor id ea  ace rca  de la s  causas n a tu ra le s  
que gobiernan  lo s  cambios a tm o sferico s  que determ inan e l  e x ito  o e l  
f ra c a so  de l a  a g r ic u l tu r a .
Los campesinos tambi£n t ie n e n  id eas  a n te d ilu v ia n a s  con re sp ec to  
a  l a  m ed icina . En l a  campifEa de C a s t i l l a  e x is te  un t ip o  de curandero 
llam ado e l  sa ludador que segfin su c l i e n t e l a  puede re d u c ir  l a  hinchaz6n
de l a  c a ra  dSndole a l  enfermo l a  o rac i6 n  de Santa P o lo n ia . Tiene o t r a
o rac io n  p a ra  que l a  m ujer p a ra  var6n y sobre todo es e s p e c ia l i s ta  en l a
cu ra  de l a  mordedura de r a b ia .  Ante e s te  modo de c u ra r ,  don Ciro exclama
quS mal affo para  P a s te u r  y su tra ta m ie n to  p ara  l a  r a b ia .
E l saludador es e l  septim o h i Jo de una fa m ilia  que segiin la  
c re e n c ia  nace con una cruz en l a  lengua y cuyo a l ie n to  puede cu ra r l a  
r a b ia .  Don B ra u lio , e l  h a lco n ero , l e  cuen ta  a don C iro que muchos f a r -  
san te s  se  hacen t a tu a r  l a  lengua para  l le v a r  a cabo sus engafios. ARade 
que e l  campeBino p r e f ie r e  mucho mfis e l a l ie n to  d e l saludador a la  la n c e ta
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d e l medico. Y lay d e l do cto r que venga a l  campo con e l  remedio de 
J e r in g a r  suero  a  lo s  enferm os!; pues e l  serfi e l  je rin g ad o  en e l  s e n tid o  
crudo de l a  p a la b ra . A l a  vac una de Jenner l e  t ie n e n  miedo pftnico pues 
creen  que s i  un nifio de t e t a  es vacunado c r ia r£  cuernos o b a la r a  como 
un te rn e ro  (pp. 170-171). En l a  m edicina como en ta n to s  asp ec to s  de l a  
sociedad  c a s te l la n a  cam pestre domina e l  tra d ic io n a lism o  que a l  f i n a l  de 
cu en tas  es o t r a  fa c e ta  d e l estancam iento  espafio l. Y cuando e l  t r a d i ­
c ionalism o e s ta  re fo rzad o  por l a  s u p e rs tic i6 n  lo s  re su lta d o s  tr£ g ic o s  
no e s ta n  d is ta n te s  especialm ente tra ta n d o se  de l a  m edicina.
Evidentem ente C iro Bayo t ie n e  en mente que l a  educaci6n de lo s  
la b ra d o re s  s e r v i r f a  p ara  que se  e lim inaran  algunas lagunas d e l  co n o c i- 
m iento de lo s  campesinos y se cercenaran  la s  p ra c t ic e s  p e r ju d ic ia le s . 
Pero e s ta  oportunidad  como ta n ta s  o t r a s  se  echa a p erd er por l a  f a l t a  
de comprension que e x is te .  Claram ente lo s  miembros de l a  G eneraci6n 
d e l 98 t ie n e n  mucho que hacer para  convencer a sus com patrio tas que en 
verdad e x is te  e l  a tra s o  n ac io n a l pues no t ie n e n  una p e rsp e c tiv a  para  
reco n o ce rlo . C iro Bayo n o ta  e s ta  f a l t a  de v is i6 n  a l  observer lo  que 
sucede con e l  m aestro r u r a l  cuya ensefianza e s ta  ta n  n e c e s ita d a  por lo s  
a g r ic u l to r e s . El m aestro se  ve obligado  a r e c u r r i r  a la s  faenas d e l 
campo ya que e l  sueldo de su p ro fe s i6 n  no r in d e  e l  s u f ic ie n te  so s ten  
econoraico para  poder e x i s t i r .  La lab o r d e l m aestro e s t£  mas em brollada 
cuando e l  a lc a ld e  lo  saca de su e scu e la  para  em plearlo  de o f i c i n i s t a  en 
l a  a lc a ld ia .  AdemSs, e l  a tascam ien to  de l a  ensefianza e s t£  exacerbado 
cuando lo s  campesinos se l le v a n  lo s  nifios para  que lo s  ayuden en e l  
campo, s itu a c io n  que no co n trib u y e  a  su m ejoram iento academico (p . 152). 
La ensefianza segtin se puede ver es en re a l id a d  una f a r s a ;  una de la s
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muchas que e l  gobierno t r a t a  de hacer c r e e r  a l  pueblo  que son refo rm as.
Por medio de l a s  re v e la c io n e s  que va haciendo C iro Bayo en 
cuanto  a l  p a isa n a je  c a s te l la n o  ap arece  a c la r a s  l a  f a l t a  de deseo de 
l a s  c la s e s  d ir ig e n te s  de l a  naci6n  de a l t e r a r  s ig n if ic a tiv a m e n te  la s  
d e f ic ie n c ia s .  Don C iro , como lo s  miembros de l a  G eneracion d e l 98, 
subraya que C a s t i l l a  d e sp re c ia  lo  que no comprende.
P a r te  d e l problema yace en que l a s  c la s e s  p ud ien tes  no se  p re -  
ocupan por le v a n ta r  e l  n iv e l  de v id a  de lo s  la b ra d o re s . Una razon 
p a ra  e s to  es que l a  g en te  ad in erad a  d e l campo se  h a l la  su fic ien tem en te  
ocupada en m antenerse a l  ta n to  de la s  in t r ig a s  y asechanzas de lo s  
co d ic io so s  exp lo tado res gubernam entales d e l campo, lo s  caciques (p . 131). 
Ademfis, l a s  c la se s  pu d ien tes  r e t ie n e n  id e a s  a rc £ ic a s  como la s  in q u ie ­
tu d es  pundonorescas de la s  cu a les  don C iro nos o f re c e  un ejem plo en l a  
segunda p a r te  de l a  Jornada o c ta v a . Ahl l a  G enerala fo rz a  a  su h i jo  
que se  case  con una esposa que e l l a  ha escogido y luego t ie n e  que p re -  
ocuparse por que se re s ta b le z c a  e l  m atrim onio a l  r e b e la r s e  su h i jo  y no 
perezca  e l  honor de l a  fa m il ia .  Para que e s to  no o c u rra  lo s  miembros 
d e l cas in o  lo c a l ,  formado por lo s  hombres p u d ie n te s , tra z a n  e l  p lan  por 
e l  c u a l e l  h i jo  desobed ien te  re g re sa  a l  lecho  m atrim onial creyendo que 
seduce a una v iuda.
Por su f a l t a  de a ten c i6 n  a lo s  problemas verdaderam ente a p re - 
m ia n te s , lo s  pocos c a s te l la n o s  de tem ple h ida lguesco  que podrlan  haber 
ayudado a  l a  renovacion  d e l campo van desaparec iendo  a l  i r l e s  fa lta n d o  
l a  base  econ6mica por su f a l t a  de a p lic a c i6 n  a l  so sten im ien to  de sus 
e n tra d a s . Bayo s ie n te  que e l  e s p i r i t u  in te n so  de e s te  s e c to r  de l a  
ra z a  c a s te l la n a  a s t  como e l  d e l campesinado se ha d is ip ad o  debido a la
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f a l t a  de in te rn s  a  lo s  explo tados por p a r te  de lo s  ex p lo tad o res  e n tre  
lo s  cu a le s  so b re sa len  lo s  cac iq u es ,
Un ejemplo de e s te  cancer es e l  " re y ” de Cuacos que q u ita  y 
pone h a s ta  e l  gobernador de l a  p ro v in c ia  (p . 219). M ien tras que a lo s  
pobres campesinos l e s  f a l ta n  l a s  necesidades b a s ic a s ,  lo s  secuaces d e l 
cac iq u e  v ien en  a Caceres y de P la sce n c ia  a l  pueblo en autom oviles 
(p . 129).
E s te  cac ique  evidentem ente se  v a le  de l a  f a l t a  de in te rn s  de 
lo s  h id a lg o s  en sus t i e r r a s  como su base economica p a ra  que se  l a s  vaya 
qu itando  y que S i se  vaya co n v irtien d o  en te r r a te n ie n te  en gran  e s c a la .
A p e sa r  de que e s te  ind iv iduo  e x p lo ta  a todo e l  mundo se  hace p asa r 
como una persona dotada de gran  l ib e r a l id a d  a l  p re s e n ta r le s  e sp ec ta cu - 
la rm en te  a lo s  ciudadanos de Cuacos un enorme to n e l de v in o . Los 
campesinos viendo e l  esplSndido to n e l  se l le g a n  a  o lv id a r  que lo s  e s t£  
explotando sagazmente pero s in  compasi6n.
C iro Bayo, en tre lazan d o  sus conocim ientos con l a  e v id en te  n e c e s i-  
dad de que lo s  la b ra d o re s  se p e rca ten  de su d e b il id a d , sefla la  que e n tre  
lo s  m enesteres educativos que escasean  en Espana estfi l a  o b lig a c i6 n  de 
enseffarles a  lo s  campesinos educaci6n c iv ic a .  A la s  c la s e s  b a ja s  se  l e s  
c o n f la  p r iv i le g io s  e le c to ra le s  s in  ninguna p rep arac io n  p a ra  e le g i r  e l  
m ejor camino como ciudadanos. Seflala que de e s ta  ig n o ra n c ia  a l  no te n e r  
n i s iq u ie r a  lo s  elem entos de in s tru c c i6 n  c iv ic a  nacen d is c o rd ia s  e n tre  
lo s  aldeanos que llev ad o s  por e l  f ra g o r  i r r a c io n a l  de la s  pugnas p o l i -  
t i c a s  se  d iv id en  en dos bandos y an tes  de c u id a r por e l  derecho de l a  
l ib e r t a d  se  p e lean  por e l  c o lo r  de una e s c a rp e la  (p . 130).
C iertam ente que e l  que no e s ta  co n sc ien te  de sus derechos no
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puede e je r c e r lo s  n l p len a  n l  debidam ente. Y como sucede en ta n ta s  
s ltu a c io n e s  p a rec id as  l a  d e b ilid a d  llam a a  algfin aprovechado que sab ra  
abusar de e l l a  p ara  l l e v a r  a  cabo sus f in e s  nada la u d a to r io s .  De aqu l 
que lo s  m anipuladores p o l i t ic o s  de e s ta  fspoca h i s to r ic a  de Espana domi- 
nan e l  campo ya que l a  abyecci6n p o l l t i c a  d e l campesinado se  lo s  p e rm ite . 
La to rp e z a  c lv ic a  s i r v e  de v i l  despojo p a ra  e l  demagogo o e l  t i r a n o  
sagaz que e s ta  d isp u es to  a e x p lo ta r la ,
Don C iro  se  encuen tra  alarmado por e l  estado  en que e x is te n  lo s  
c a s te l la n o s  y s ie n te  que debe poner a Espafia a l  ta n to  de la s  p o s ib le s  
consecuencias s i  e s ta  gen te  s u f r id a  l le g a  a  h a r ta r s e  de v iv i r  re s ig n a d a :
Pero e s to  no puede s e g u ir  a s l ,  E sta  n o b le , e s ta  abandonada 
c la s e  r u r a l ,  mfisculo de l a  nac id n , alma de l a  r a z a ,  ise g u irS  
muri&ndose de in a n ic i6 n  y de abandono? Abran lo s  o jo s  quienes 
puedan v e r ,  y lo s  o ldos lo s  que qu ieran  o l r  lo s  a is la d o s  clam ores, 
que ya suenan en lo s  recovecos de la s  a ld e a s . Yesca son donde 
prende ya l a  ch isp a  v o lan d era . Hagamos todos porque e l  humo que 
b ro te  sea como nube de in c ie n so  ofrendado a l  t ra b a jo  sano y fecundo 
de l a  t i e r r a ,  en vez de incend io  que todo lo  a r r a s e  (pp. 132-133).
Aunque no lo  in d ic a  en sus p ro p ia s  p a la b ra s , C iro Bayo com parte 
l a  observaci6n  de l a  G eneraci6n d e l 98 que e l  c a r£ c te r  c a s te l la n o  es 
du ro , f e ro z ,  in f le x ib le  y  s in  te rn u ra  pero  va mas a l i a  a l  in d ic a rn o s  
que e s to  es en muchas ocasiones producto de l a  in tim id ac i6 n . M atiza l a  
observacion  noven tay o ch is ta  con su conocim iento inm ediato d e l p a is a je  y 
alma c a s te l la n o s  indicfindonos que es ademas hum ilde, am able, n a tu ra l  y 
espontfineo. Su e s tu d io  de C a s t i l l a  m uestra o t r a  observaci6n: e l  en lace  
e n tre  e l  pasado y e l  p re se n te  l a t i r  de C a s t i l l a ,  que es como d e c ir  
Espafia, p ara  m ostrar lo s  e fe c to s  de lo s  a tr a s o s  y de la s  c re e n c ia s  
dafiinas.
Evidentem ente, como hemos dem ostrado, e l  au to r s igue  l a  ten d en - 
c i a  noven tayoch ista  de i n q u i r i r ,  c r i t i c a r  y e v a lo ra r  p ara  que se  vea
lo  malo y  se  p rep are  e l  camino p a ra  una v id a  m ejor p a ra  e l  campesino 
c a s te l la n o  y  su  nac i6 n . Como Impetu para  e s to  m uestra l a  co n fian za  en 
que C a s t i l l a  y de a l l f  Espafia puede v o lv er a  s e r  grande a l  rean im ar e l  
e s p l r i t u  que c o n v ir ti6  lo  que en un d fa  fue re a l id a d  y hoy s6 lo  es un 
cuadro m elancolico  o in e r te  de v id a  f o s i l iz a d a .  Y sobre  todo  sefia la  que 
e l  e s p l r i t u  v i t a l  y f re sc o  d e l  c a s te l la n o  p erd u ra  y puede c o n tr ib u ir  a l  
p rogreso  d e l  p a fs  s i  se l e  perm ite  y ayuda para  que pueda h a c e r lo ,
En la s  pSginas de don Ciro aparece l a  vergtienza y h a s ta  l a  i r a  
a n te  e l  a tra s o  d e l campo c a s te l la n o ,  pero reconoce l a  necesidad  de 
reform as con m editacion  y s in  un renco r co n trap ro d u cen te .
E. La in tim id ad  de Ciro Bayo
Tanto en su v id a  r e a l  o como p erso n a je  en El_ p e reg rin o  e n tr e ­
te n id o  hinche su e x is te n c ia  de a c tiv id a d . Ve e l  c u l to  a l a  vo lun tad  
in d iv id u a l como una fu en te  c read o ra  y v i t a l  que l e  ha p e rm itid o  despa- 
b i l a r s e .  Y siem pre va acompafiado por l a  s o l i c i tu d  de desenvo lverse  
p len a  y sinceraraente ya que no q u ie re  en ninguna c irc u n s ta n c ia  p r o s t i -  
t u i r  sus id e a le s  y lo s  r e s o r te s  que lo  m otivan. S ie n te  que e l  hombre 
den tro  de e s to s  mfirgenes e s tS  irrevocab lem ente  o b ligado  a a c tu a r ,  a 
h a c e r , a d e s a r r o l la r  su v id a . Pero tam bien se ve a s i  mismo y a l  
hombre como d e b il  en e l  u n iv e rso , v ic tim a  de fu e rzas  c ieg a s  e in co n - 
t ro la b le s  que lo  rodean ; e s te  punto lo  e je m p lif ic a  numerosas veces en 
e s ta  novela  como ya se  ha v is to  a l  hacer n o ta r  l a  subyugaci6n d e l 
pueblo espafiol por l a s  in s t i tu c io n e s  poderosas d e l Estado y l a  I g le s i a .
Nota su  s itu a c iS n  como in d iv id u o , como ciudadano y como miembro 
de l a  G eneracion d e l 98 estando  a  l a  vanguardia y no a l a  r e ta g u a rd ia  
con lo s  se re s  rezagados. S in  embargo no se demora como sus companeros
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de generacifin  en c o n s id e ra r  que l a  v id a  humana es p a ra  s e r  v iv id a  y no 
pa ra  m ed ita r  con ab a tim ien to  an te  lo s  arcanos d e l u n iv e rso , v e rb ig ra c ia ,  
s i  hay o no in m o rta lid a d . Procede a v i v i r  y gozar de l a  v id a  todo lo  
p o s ib le  s in  ag o b ia rse  as£ como ha dejado a l  lado  su preocupaciones por 
e l  d in e ro .
C iro  Bayo l le v a  a cabo sus deseos de au to d e f in ic id n  por medio 
de sus persona,)es que son tra s u n to s  l i t e r a r i o s  de alguna f a c e ta  de l a  
humana p e rso n a lid ad  d e l a u to r ,  Encarna en M ingote, por ejem plo, su 
asp ec to  de vago que ama l a  v id a  l i b r e .  Para e l  l a  v id a  de vago es una 
g a l la rd a  p e reg rin a c i6 n  como l a  de lo s  an tig u o s  C aba lleros andan tes de 
l a  f ic c io n  que se  expon£an a la s  inclem encias d e l tiempo p a ra  g o z a r , en 
p a r t e ,  l a  l i b e r t a d  i l im ita d a  d e l campo l i b r e .  Don C iro como persona,)e 
t r a t a  de d e r r ib a r  lo s  razonam ientos de su c o n tra f ig u ra  en pro de l a  
v agancia  p ara  h ace rlo s  l u c i r  m ejo r, pero Mingote t ie n e  l i s t a  una r e fu -  
ta c io n .  V e rb ig ra c ia , e l  a u to r  t r a t a  de impugnar l a  op in i6n  de que l a  
v id a  an d arieg a  es reg a lad a  y p r in c ip e sc a :
CCiro Bayo] _________ Pero e s to  de p a sa r  l a  noche comido de
p u lg a s , picado de m osqu itos, d e s p e r ta rs e  con e l  g a l lo  y echar a 
andar expuesto a  l a s  cornadas t r a ic io n e ra s  de una pulmonfa o de 
un t a b a r d i l lo  p in tad o  . . .
CMingote] _________  Mfis cornadas da e l  hambre dec£a L a g a r ti-
j i l l o .  Es p re c iso  p a sa r  cochura por herm osura; que hermosura es 
dorm ir con reposo a  l a  manta de D io s , s in  que tu rb en  e l  sueno 
a c re e d o re s , n i d e s p ie r ta n  c e lo s , n i haber de dar pan a  lo s  
h i jo s  (p . 121).
Es c la ro  que e l  p e rso n a je  Mingote es mayormente e l  espejo  d e l 
a u to r .  Ni uno n i e l  o tro  tuvo h i jo s  por ju zg a r que e l  te n e r lo s  l e  
r e s t r in g i r £ a  su  ra d io  de l i b e r t a d .  Y e l  a u to r  ta n to  como Mingote ve 
con h o rro r  l a  e x is te n c ia  b e s t i a l  d e l m inero in g le s  que para  ganar 
d in ero  t i e n e  que v iv i r  como un topo so te rrad o  en l a  profundidad de la  
mina (p . 119).
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Aunque e s ta  a c t i tu d  puede que no se estim e adm irab le  es muy 
p ro p ia  d e l  alma c a s te l la n a  ya que d u ran te  l a  h i s t o r i a  de C a s t i l l a  ha 
habido in d iv id u o s  que p r e f i r ie ro n  v iv i r  pobremente an tes  de r e n d ir  su 
in d iv id u a lism o  o de som eterse a  r ig o re s  por ganar l a  p i ta n z a .
E l estad o  de n u lid ad  in te le c tu a l  en Espafia segtin lo  dem uestra 
don C iro en l a  persona d e l vagamundo Mingote v ien e  a se fia la r e l  n iv e l  
Infim o que ocupa e l  hombre in s tru id o  en l a  Espafia de su  epoca: "Soy
tam bien le t r a d o ,  que es lo  mismo que d e c ir  h idalgo  pobre dos v e c e s , con 
l a  ag rav an te  de co n llev a r  con buen animo y conform idad mi pobreza"
(p . 117)• S in  embargo, de acuerdo con Mingote hay muchos p o l i t i c o s  u 
o tro s  in d iv id u o s que aunque ig n o ran tes  estSn en gran a l t u r a  en l a  
e s c a la  humana d e l e x ito :  "jCuantos encumbrados por causas f o r t i t u i t a s
r e s u l ta n  ta n to  en e v id en c ia , como esos pavos r e a le s  que abren l a  rueda 
y hacen r e l r  con l a  e s t u l t i c i a  de su  voz!" (p . 117).
Segfin M ingote l a  Espafia donde se  o b tien e  e l  lo g ro  s o c ia l  y eco- 
nSmico es un p a ls  de l a  fa ran d u la  ya que lo  e x te r io r  es lo  que im port a . 
E ste  vago p r e f ie r e  que lo  consideren  un fracaso  a n te s  de te n e r  que 
co n g ra c ia rse  de una manera ta n  s u p e r f ic ia l  e in n o b le . El a u to r  como 
p erso n a je  l e  p regun ta :
CCiro Bayo] _________ Entonces, £por que no p rocura  s e r  mas que
e s to s  o tro s ?  £ P o r que no se  ab re  camino? £De que l e  s i r v e  su 
ta le n to  s i  no lo  hace v a le r?
CMingote] __________ iQuien hace caso de un pobre d ia b lo !  Un
v e s tid o  de te r c io p e lo ,  un chapeo de pluma, una espada a l  c in to ,  
in funden a trev im ien to  y dan p a te n te  de im p ertin en c ia  para  t r a t a r  
con a u to re s ,  l ib r e r o s  y com ediantes; pero cuando ese hombre se  ve 
pobre y  con remiendos en e l  v e s tid o , se  vuelve tlm id o , se  esconde 
p a ra  que no lo  vean; y s i  por s i  acaso se  m a n if ie s ta , es para  que 
todos pongan a  ganancla su ta le n to  (p . 119).
Mingote pone de m an ifie s to  l a  f a l t a  de p o s ib ilid a d e s  que t ie n e n  
lo s  in te le c tu a le s  en Espafia y a l  h ace rlo  r e f l e j a  la s  d i f ic u l ta d e s  que
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su  a u to r  ha su fr id o  p a ra  m antener su d ign idad  inc6lum e y p a ra  no av asa - 
l l a r s e .  M uestra ademas e l  temor de que lo  e s te n  exp lo tando .
E l A r t is ta  de Yuste por o t r a  p a r te  re p re s e n ta  su  aspecto  de 
e s te ta  que no s irv e  para  adu lador (p . 230). Como M ingote, ama e l  s o l  
y  e l  a i r e  l i b r e ,  encarnando l a  a c t i tu d  d e l n o v e l is ta .  Tambien m uestra  
su  desden por l a  g ro s e r ia  d e l poderoso soez . D entro d e l dominio d e l 
"rey" ( e l  cac ique) de Cuacos estfi e l  ayuntam iento de dicho pueb lo . Y 
como J e fe  d e l  ayuntam iento e s ta  e l  re g id o r ,  un in d iv id u o  indocto  y 
za fio  que a todo busca e l  lado m a te r ia l i s t a ,  por e jem plo , no se  f i j a  en 
que lo  a r t i s t i c o  puede te n e r  v a lo r  e s te t i c o .  El re g id o r  es enemigo d e l 
p in to r  de Yuste que b a ja  l a  c u e s te c i l la  p a ra  l l e g a r  a  Cuacos p a ra  
e je r c e r  su a r t e .  E l ayuntam iento aprueba que e l  p in to r  de Yuste r e s ta u r e  
l a  i g l e s i a  d e l pueblo ya que la s  im£genes es t£ n  requebradas pero e l  
re g id o r  lo  o b lig a  a que l e  en tregue  una cuen ta  d e ta l la d a  d e l t r a b a jo  
efectuado  t a l  como s i  se  t r a t a r a  de l a  re p a ra c i6 n  de una maquina o un 
e d i f ic io .  Al e n tre g a r  l a  cuen ta  l a  i r o n ia  es e v id e n te , v e rb ig ra c ia ,  
in d ic a  " . . .  Cuadro de l a  P eg o llac i6 n  d e l B a p t is ta . —Por acen tu a r l a s  
curvas de l a  b a i la r in a  S alom 6... 5 p e s e ta s ,  Cuadro d e l Hi.lo P r6 d ig o .
—Por remiendo de l a  cam isa y lim p ia  de lo s  c e r d o s . . .  5 p e se ta s  . . . "
(p . 233). Con e s ta  i r o n ia  don C iro no s6 lo  se  b u r la  de l a  e s t u l t i c i a  
de lo s  b u r6 c ra ta s  que gobernan C a s t i l l a  y se n a la  c6mo se debe r e b a ja r  
e l  a r t i s t a  que desea te n e r  empleo sino  que tam bien lo  hace de una 
manera d iv e r t id a  que a t r a e  a l  l e c to r  a  su manera de p en sa r. Es in d u - 
dab le  que Bayo desea para  s f  mismo y p a ra  C a s t i l l a  l a  c u l tu ra  siem pre 
que sea le g itim a  y no con in te rn s  pedante o in te re s a d o .
La in tlm idad  l a  emplea don C iro como medio para  ex p resar lo
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a b s t r a c to , como l a  consecuencla {Ultima y  en e s ta  f a c e ta  de su s e r  abunda 
l a  c a n d id ez „ l a  s e n c i l le z  y l a  franqueza resp a ld ad a  por su ingenu idad . 
Todo E l p e re g rin o  e n tre te n id o  re b a sa  e l  humor y l a  s a l  y e s to s  a t r ib u to s  
l le g a n  a  com binarse con e l  hecho de que anda siem pre recogiendo m a te r ia l  
a r t i s t i c o  con l a  s e n s ib i l id a d  a l e r t a ,  b ie n  a b ie r to s  lo s  o jos d e l 
e s p i r i t u .
E l au to r no nos da una cop ia  s e r v i l  de l a  re a l id a d  sino  un r e -  
f l e j o  in sp ira d o  en El p ereg rin o  e n tr e te n id o . Ciro Bayo como p erso n a je  
se  h a l l a  en d isc u s io n e s  rev e la d o ra s  con o tro s  personages de l a  no v e la . 
Por medio d e l desdoblam iento e l  a u to r expone sus id eas  sobre l a  Espafia 
de su  epoca y mas esp ec ificam en te  sobre C a s t i l l a  aunque no f a l t a n  puntos 
de v i s t a  que ataKen a l a  v id a  en su se n tid o  e s e n c ia l ,  o s e a , a sp ec to s  
de l a  e x is te n c ia  a p l ic a b le s  dondequiera en e l  mundo c iv i l iz a d o .  La 
novela  ademas e s ta  l le n a  de a lu s io n es  tra s fu n d id a s  a l a  v id a  de Ciro 
Bayo.
Los momentos de mayor densidad  a u to b io g rS fic a  ocurren  cuando 
don C iro se para  y en vez de e v a lo ra r  su p a t r ia  r e c u r re  a  l a  in v o lu c i6 n  
y se  d is c u te  a  s f  mismo. Entonces tenemos un a u to a n S lis is  que es 
mayormente una a p o lo g ia , una au to co n fesi6 n  d e l curso  que ha escogido 
en su  v id a .
En e l  prologo de l a  obra e l  a u to r  seflala que c a s i todos lo s  
afios se  la n z a  a l  campo para  gozar de l a  v id a  bohemia (p . 59). Desea 
in c o rp o ra rse  a l  nficleo de aq u e llo s  in d iv id u o s  de l a  e x tra so c ied ad  que 
p a ra  e l  es e l  am biente mas acogedor pues a l i i  puede in c o rp o ra rse  s in  
l a  n ecesid ad  de m antener a p a r ie n c ia s  b u rguesas. E ntre  lo s  in d iv id u o s  
vagamundos de l a  n o v e la , Mingote r e s u l t a  e l  p e rso n a je  mas apropiado
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p a ra  s e r v i r  de portavoz d e l a l t e r  ego d e l a u to r .  M ingote es un hombre 
le t ra d o  que no q u ie re  re b a ja rs e  a s e r v i r  de lacayo  en alg tin  empleo de 
l a  b u rg u esla  pues teme que te n d r la  que a v a s a l la r  su p e rso n a lid a d  
(p . 120). Pero aunque t ie n e  l a  certidum bre que su a c t i tu d  es l a  J u s ta
t ie n e  e l  deseo de j u s t i f i c a r s e  y a l  h ace rlo  es don C iro  e l  que se
e x p lic a : "Pues b ie n ; yo que tam bien me s ie n to  enemigo de l a  sociedad
a c tu a l ,  yo , que odio  l a  v id a  reglam entada y c o d if ic a d a , no soy n i un 
i d e a l i s t s ,  n i u to p is ta ,  n i pensador n i  energfimeno, n i a p o s to l  n i  s ic a r io .  
Soy un e s to ic o ,  a l  que no se  l e  da l a  nada de l a  v id a  c o r r ie n te  y d e ja  
que se  la s  en tiendan  lo s  hombres con e l l a s "  (p . 1 1 8 ) .
Se n e c e s i ta  s e r  e s to ic o  p a ra  s e r  un pobre co n ten to  que d e s c a r ta
lo s  m a le s ta re s  de l a  v id a  para  v e r lo  que hay de b e l lo  en e l l a .  Y l a  
pobreza a n te s  de s e r  una m aldiciSn r e s u l t s  s e r  una ben d ic i6 n  ya que e l  
ind iv iduo  puede d isponer de su tiem po p ara  a r r o ja r s e  a l  a i r e  l i b r e  
donde l a  sa lu d  v ien e  d e l a i r e  puro oxigenado y  l a  s a lu b re  lu z  d e l s o l .  
E sta  a c t i tu d  segfin e l  au to r hace que e l  hombre sea  de e s p f r i tu  ecuSnime 
y que en verdad se s ie n ta  enamorado de l a  v id a  (p . 120).
Mingote in d ic a  que en e l  in v ie rn o  s i  se  queda en M adrid donde 
se  gana l a  v id a  haciendo cop ias y tra d u c c io n e s . ISstas son unas de la s  
maneras con que don Ciro se  gana l a  v id a  en l a  c a p i ta l  espafio la . Antes 
de la n z a rse  a l  campo se  prov iene de una c a r ta  de soco rro  que l e  perm ite  
co b rar dos r e a le s  en lo s  pueblos que ha asignado e l  gobierno  n ac io n a l 
pa ra  que so co rran  a lo s  v ia je ro s  (p . 121); en e l  L a z a r i l lo  espafiol don 
Ciro in d ic a  que se provee de e s te  a u x i l io .
Asf es que Ciro Bayo conduce su v ida  s in  s e n t i r s e  que es un 
vencido y por o t r a  p a r te  se  co n s id e ra  l i b r e  d e l degradam iento que lo
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conducerla  a  l a  v id a  reglam entada d e l empleado. P ara  re sp a ld a r  su  
a c t i tu d  c i t a  a  Seneca: "Sean cu a le s  fu e ra n  lo s  sucesos que sobre  t l
c a ig an ; sean  de lo s  que llamamos p ro sp e ro s , o de lo s  que llamamos 
ad v erso s , o de lo s  que parecen  en v ilece rn o s  con su  c o n ta c to , m antente 
de t a l  modo firm e y e rg u id o , que, a  lo  menos se  pueda d e c ir  siem pre de
t 1 que e res  un hombre" (p . 118).
Puesto que don Ciro se  s ie n te  que es un hombre con ten to  como 
pocos en un mundo oprim ente con l a  amenaza de cambios que pueden con e l  
tiempo a c e le ra r s e  h a s ta  despefiarse en un ca tac lism o  y donde la s  personas 
ven l a  v id a  de una manera demasiada s e r i a ,  desea  haber nacido  en una 
epoca que segtin e l  v e la  l a  v id a  de una manera m£s desp e jad a . En boca 
de Mingote s ie n te  que " . . .  tengo sa lu d  y humor p a ra  c o n lle v a r  e s ta  
v id a . S ien to  en m l, no o b s ta n te , e l  l a s t r e  de l a  edad p re s e n te ,  re fiid a  
con ordenanzas y a v e n tu ra s , que d isp u ta  por d eg en erac io n es . Por e s to  
q u is ie ra  haber v iv id o  en tiem pos de G il B ia s , de Guzm£n de A lfarache y 
o tro s  modelos de l a  ep ica  p ic a re sc a . Lo c o n fie so  soy espafiol rezagado 
d e l s ig lo  d ie c i s ie te "  (p . 123).
Ciro Bayo se  estim a como un in d iv id u o  andariego  que ha d ese - 
chado la s  asquerosidades d e l vago degenerado y puede r e c o r re r  Espafia 
como un ind iv iduo  pobre pero decen te  y poseldo de cu a lid ad es  i n te l e c -  
tu a le s .  Es como s i  se  co n s id e rase  como una aproxim acion a l  id e a l  d e l
hombre que vaga con d is t in c i6 n  y con e s p l r i t u  de o t r a  epoca puesto  a
p r in c ip io s  d e l S ig lo  v e in te :  " S i;  soy un c a b a lle ro  andante de nuevo
cufio, o s i  l e  parece a u s ted  m ejo r, un p lc a ro ;  porque a  e s to  v ien e  a 
p a ra r l a  an tig u a  c a b a l le r la  tra d u c id a  a  l a  p ro sa  de l a  v id a  c o r r ie n te .  
Soy tam bien le t r a d o ,  que es lo  mismo que d e c ir  h id a lg o  pobre dos v eces ,
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con l a  ag rav an te  de c o n lle v a r  con buen £nimo y conform idad con mi 
pobreza" (p . 117 ).
S in  s a l i r n o s  d e l te x to  de l a  novela  vemos que en verdad don 
C iro l le v a b a  una v id a  como Mingote d e sc rib e  l a  suya. Tenemos p re se n te  
an te  n o so tro s  en su ob ra  su  e s p l r i t u  in t e le c tu a l  y c a b a lle ro so  a s !  como 
una a c t i tu d  que no hace r e s a l t a r  l a s  la c r a s  de l a  v id a  sino  que ve e l  
m al. Pero no se  o lv id a  tam bien d e l buen c a r iz  de una s itu a c i6 n  i n f e l i z  
que para  e l  alma com prensiva atenfia l a  d esd ich a .
Ya que hemos t r a ta d o  de M ingote, in d iv id u o  dotado d e l desparpajo  
p ic a re sc o , i s t e  es e l  momento oportuno p ara  a n a l iz a r  e l  elem ento p ic a -  
re sco  de l a  o b ra . En una c a r ta  a  J u l io  C ejador y Frauca don C iro 
in d ic a  que:
De reg re so  a l a  madre p a t r ia  quede con e l  reg o s to  de esa  v id a  
nomada y emprendf d i s t i n t a s  excursiones a p ie  por media Espafia, 
e n tr e  e l l a s  dos m em orables, de Madrid a S e v i l la  y B arce lona , cuya 
n a rra c io n  hago, n o v e lan d o la s , en L a z a r i l lo  Espafiol y El P ereg rin o  
e n tr e te n id o . En ambos l ib r o s  he t r a ta d o  de ren o v a r, no se  s i  con 
a c ie r to ,  aquel genero ta n  n u estro  de l a  novela p ic a re s c a ,  que no 
t ie n e  par en ninguna o t r a  l i t e r a t u r a  d e l mundo . ...**
La E nc ic lo p ed ia  I t a l i a n a  ve igualm ente c a r a c te r f s t ic a s  p ic a re sc a s  en
ambas novelas a l  se fia la r que "El^ p ereg rin o  e n tr e te n id o , V ia je  romanesco
(1910) e L a z a r i l lo  espafiol (1911) sono ben r i u s c i t e  im ita z io n i moderne
d e l c la s s ic o  romanzo p ic a re sco  . . . . " ^  Al h ab la r de nu estro  a u to r  Juan
Hurtado y J .  de l a  S erna y Angel Gonzalez P a len c ia  estfin de acuerdo y
d icen : "A ficionado a  v i a j e s ,  C iro Bayo ha re c o rr id o  a p ie  g ran  p a r te
de Espafia, y re su lta d o  de e s ta s  excursiones fueron  la s  novelas El
J u l io  Cejador y F rau ca , H is to r ia  de l a  lengua l i t e r a t u r a  
c a s te l la n a , X III (M adrid, 1920), 99.
' E nc ic lo p ed ia  I t a l i a n a , I I I  (M il£n, 1930), 1+35.
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p ereg rin o  e n tre te n id o  (1910) y  L a z a r i l lo  espafiol (1911), buenas im ita -  
c iones de l a  novela p ic a r e s c a .’’̂
El p ereg rin o  e n tre te n id o  c o n tien e  en su e la b o ra c i6 n  algunas de 
l a s  c a r a c te r i s t i c a s  de l a  novela  p ic a re sc a , E l p e re g rin o  e n tre te n id o  
e s ta  narrado  en prim era p e rso n a , es d e c i r ,  es una obra a u to b io g r£ f ic a . 
Ademas cuen ta  la s  andanzas d e l n a rra d o r . E sta  {Ultima f a c e ta  conduce a 
que l a  n a rrac io n  sea e p is6 d ic a . E sto  a  su  vez hace que e l  p e rso n a je  
c e n tr a l  se ro ce  con numerosos in d iv id u o s  que pueden o b serv er a  prim era 
v i s t a ,  lo  cu a l con trib u y e  a que e l  n a rra d o r se  p e rc a te  de l a s  condi-  
ciones de l a  sociedad en que v iv e . Con e s to  a  su d isp o s ic io n  don C iro 
puede hacer com entarios sobre e l l a  y lo  hace rep e tid am en te  por to d a  
l a  obra .
La v is i6 n  de Espafia que e s t£  fragm entada en numerosos ep iso d io s  
y  p erso n a jes  e s ta  u n if ic a d a  por l a  persona de don C iro  que ha conocido 
y presen tado  todos lo s  fragm entos. Esto mismo o c u rre  en l a  novela 
p ic a re sc a  en l a  cu a l e l  p e rso n a je  c e n tr a l  es lo  tin ico  que l e  da unidad 
a  l a  ob ra .
El p ereg rino  e n tr e te n id o , como la s  novelas p ic a re s c a s , e s t£  
formada por una s e r ie  de ep iso d io s  cuya encadenacidn es tenue  de t a l  
manera que s e r i a  p o s ib le  t r a s t r o c a r  e l  orden de e l lo s  s in  a l t e r a r  funda- 
mentalmente n i e l  curso  n i e l  p ro p 6 sito  de l a  n o v e la . AdemSs s e r f a  
p o s ib le  e lim in ar algunos de lo s  in c id e n te s  s in  que e s to  o c u r r ie r a  
tampoco.
Don Ciro co n tien e  lo s  elem entos de sag acid ad  y desembarazo que
^Juan Hurtado y J . d e  l a  Serna y iVngel Gonzalez P a le n c ia , H is- 
t o r i a  de l a  l i t e r a t u r a  espafiola (M adrid, 1932), p . 1008.
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comunmente aparecen  en lo s  p ic a ro s  que t ie n e n  que v a le r s e  de su ingen io  
p a ra  so b re v iv ir .  S in embargo no se  v a le  de t r e t a s  para  comer ya que 
paga su comida.
El p e reg rin o  e n tre te n id o  no in c lu y e  un p e rso n a je  que anda en 
bdisqueda de una v id a  en que pueda medrar como sucede generalm ente con 
lo s  p lc a ro s . Don C iro no n e c e s i ta  e s to ;  s i  q u is ie r a  p u d ie ra  lo g ra rs e  
un puesto  dondequiera siem pre que e s tu v ie ra  d isp u es to  a re n u n c ia r  su 
e s t i l o  de v id a  y su independencia de bohemio y v ia je r o .  Ya que men- 
cionamos e s to ,  notemos que en El p e reg rin o  e n tre te n id o  nunca s irv e  a 
un amo, ocupacion que se  e sp e ra  de lo s  p lc a ro s . Ademas anda de vaga- 
mundo por e le c c i6 n  y no por n eces id ad . Tampoco t ie n e  e l  a i r e  de 
su frim ien to  p e rso n a l de lo s  p lc a ro s .
Lo c ie r to  es que e l  elem ento p ic a re sc o  de El p e reg rin o  e n tre ­
ten id o  aparece  desd ibu jado . El unico p e rso n a je  que verdaderam ente 
m uestra rasgos p ica re sco s  es -Mingote que v ive  como un vago y se 
v a le  de t r e t a s  para  a lim e n ta rs e ; en menor grado e s to  mismo o cu rre  con 
lo s  chulos m adrilefios que engarlan a l a  m esonera. En e l  L a z a r illo  
espafiol s i  que impera e l  elem ento p ic a re sco  con in s i s te n c ia  en c o n tra s te  
con El pereg rino  e n tr e te n id o . En a q u e lla  n o v e la , por ejem plo, don C iro , 
como p e rso n a je , s ir v e  a  v a r io s  amos, hace com entarios s o c ia le s  y emplea 
artim anas p a ra  o b ten er comida m ien tras  que en e s ta  obra s i  b ien  vaga de 
ep isod io  en ep iso d io  paga su comida y no se  mete en em bro llos.
O tra c a r a c t e r l s i t c a  n o ta b le  de El p ereg rin o  e n tre te n id o  es l a  
v aried ad  de observaciones que saca  de su in tim id ad  a u to b io g r£ f ic a  y 
pone en boca de sus p e rso n a je s . El enteraologo Scherer cuen ta  que ha 
coleccionado in se c to s  en e l  Chaco a rg en tin o  y en lo s  andes b o liv ian o s  
(p. 8 2 ), ha conocido la s  pampas de Buenos A ires y lo s  l la n o s  d e l Chaco
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y MoJos (p. 2U2 ). Como ya hemos sefialado en c a p f tu lo  dedicado a  l a  
b lo g ra f fa  d e l n o v e lis ta  e s tab a  muy fa m ilia r iz a d o  con e s to s  lu g a re s .
Y aunque e s ta  novela v e rsa  sobre Espafia y C a s t i l l a  en p a r t ic u ­
l a r  su  fe rv o r  por l a  h isp an id ad  en su se n tid o  mas amplio hace que 
v in c u le  la s  personas de l a  America Hispana con l a  madre p a t r i a  empleando 
e l  p in to r  de Yuste como su vocero:
£No ha reparado  u s te d  en sus c o r re r la s  en l a  n a tiv a  e leg an c ia  
y donosura de n u es tro s  lugarefios? En su m ayor!a parecen  h id a lg o s  
ven idos a  menos. Debe s e r  l a  h e ren c ia  de r a z a ,  porque tengo en- 
ten d id o  que ig u a l  acon tece  con l a  p lebe c r i o l l a .  El gaucho a rg en - 
t i n o ,  e l  huaso c h ile n o , e l  cholo peruano, e l  l la n e ro  de Venezuela 
y Colombia, e l  l€ p ero  de M ejico , e l  g u a j iro  cubano, e l  J fb aro  
p o rto riq u efio , asombran por su prosopopeya; por su in tu ic i6 n  a r t f s -  
t i c a ,  o rg£n ica  y  e s p i r i t u a l ,  Los rasg o s f a c i a l e s ,  e l  temperamento 
de l a  ra z a  h isp an a , p e r s is te n  a l  t ra v e s  de lo s  s ig lo s  y de la s  
m ezclas £ tn ic a s .  E l t ip o  n ac io n a l se  conserve inc6lume lo  mismo 
en l a  c iudad  que en e l  campo; en e l  rudo t r a b a jo ,  que en l a  
m o lic ie  (p . 228 ).
E ste  p a sa je  como e l  a n te r io r  m uestra l a  p e r s is te n c ia  de lo s  recuerdos 
y observac iones de don C iro en e s ta  o b ra . Pero ademfis m uestra un rasgo  
que su rg io  de l a  d e r ro ta  de 1898 : l a  c re c ie n te  s im p a tla  e n tre  lo s
p a lse s  h ispanos con l a  madre p a t r i a  y e l  deseo de e s tre c h a r  sus s im i- 
la r id a d e s  en c o n tra s te  con e l  h in cap i£  en la s  d isp a rid a d es  que 
o c u rr ie ro n  despues de l a  Independencia en H ispanoam erica.
El d e s e r to r  f ra n c e s ,  G aston, re v e la  en c ie r to  modo lo s  in te re s e s  
d e l a u to r  por l a  America Hispana tam bien. E l es e l  p re c u rso r  d e l p e r­
so n a je  c e n t r a l  de una novela  de Bayo con fondo hispanoam ericano, La 
r e in a  d e l Chaco. La h i s to r i a  de Gaston se  c e n tra  en A fric a  pero ambas 
obras r e f l e j a n  l a  ex p lo tac io n  de lo s  gomales por e l  hombre b ianco  en 
reg io n es  su b d e sa rro lla d a s . Ambas t r a ta n  d e l amor e n tre  un hombre 
bianco  y una p r in c e sa  n a tiv a  y e l  abandono de e l la s  por e l  p ro ta g o n is ta  
por lo s  halagos de l a  America H ispana.
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O tra c a r a c te r f s t ic a  de l a  in tim id ad  de con C iro en e s ta  novela  
es l a  in c lu s i6 n  d e l misogenismo d e l  a u to r .  Vale n o ta r s e  que todos lo s  
p e rso n a je s  so b re s a lie n te s  in  E l p e reg rin o  e n tre te n id o  son hombres con 
dos excepciones: l a  G enerala y l a  v e n te ra  d e l  parador de B runete . Es
quizas d is c u t ib le  en c ie r to  sen tid o  de que l a  G enerala se a  una excepci6n 
pues siendo una marimacho dominadora t ie n e  poca d e lic a d e z a  fem enina.
La v e n te ra  aparece m alparada l i te ra lm e n te  a l  embobarla lo s  chulos m adri- 
leHos pero  tam bien aparece  m a ltra ta d a  f ig u ra tiv a m e n te  ya que e l  a u to r  
l a  hace m a n ife s ta rse  como una m ujer hacendosa pero  boba.
Don Ciro aparece  como malhumorado a n te  l a  p ro c liv id a d  de l a  
m ujer de herm osearse segun lo s  d ic tad o s  de l a  moda im p eran te ; e s to  
queda a l  d escu b ie rto  cuando comenta sob re  la s  m ujeres que van a l a  
f e r i a  de La Adrada llev an d o  numerosos r e f a jo s  y e l  r e s u l ta d o  tampoco 
lo  agrada pues no son n i e leg a n te s  n i e s b e l ta s  (p . 8 8 ).
Y s i  b ien  es c ie r to  que a l  a u to r  l e  p arece  una e x c e len te  id ea
que la s  m ujeres pueden se d u c ir  a  algunos in d iv id u o s  p a ra  se  sumen a la  
g rey  de l a  I g le s ia  (p . lU l ) ,  e l  por su p a r te  es uno de esos so lte ro n e s  
como e l  halconero  R rau lio  Corvalfin que no se  d e ja  s e d u c ir  por l a  m ujer
p a ra  que lo  l le v e  a l  a l t a r .  Segfin Corvalan l a  i lu s io n  se p ie rd e  en la
prim era noche de bodas, e l  do te  se  g a s ta ,  l a  lu n a  de m ie l te n d ra  su 
menguante y s6 lo  queda l a  m ujer y e l  h i jo .  Y l a  c r f a  es c o s to sa  y se  
n e c e s ita  una abnegaci6n que e l  no t ie n e  (pp. 168- 1 6 9 ). S s te  tam bien es 
e l  punto de v i s t a  d e l a u to r  puesto  que e ra  un s o l te r6 n .
Don Ciro re fu e rz a  su a c t i tu d  a n te  e l  m atrim onio en l a  tornaboda 
d e l h i jo  de l a  G enerala donde unos t l t e r e s  m uestran cuSn p £ rid a  puede 
se r  una esposa . En e s ta  funcion  l a  esposa despuSs de m uerto su marido
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lo  q u ie re  e n te r r a r  de c u a lq u ie r  manera y b u sca rse  o tro  marido en 
segu lda .
La a c t i tu d  d e l a u to r  a n te  l a s  m ujeres es n eg a tiv e  ya que e v i-  
dentem ente l a s  co n s id e ra  s u p e r f ic ia le s  y una m o le s tia , Por ta n to  es 
mejor s6 lo  o b se rv a rla s  a  l a  d is ta n c ia .  Los hombres l e  parecen  mucho 
mas in te re s a n te s  in te le c tu a lm e n te .
Por todo El p e reg rin o  e n tre te n id o  ap arece  C iro Bayo como un 
c r l t i c o  s u t i l i s im o ,  con un ce reb ro  a r t ls t ic a m e n te  i n tu i t i v o .  Es ademSs 
un hombre independ ien te  amante de l a  l i b e r t a d  b ien  en tend ida  ya que 
actfia  t a l  como p ie n sa .
F. El a r t e  de C iro Bayo
Si E l p ereg rin o  e n tre te n id o  fu e ra  solam ente una exposic i6n  
ex tensa  en que se  e je m p lif ic a n , se  proponen y se  esparcen  lo s  puntos 
de v i s t a  noven tayoch istas  de Bayo s e r f a  una novela  b a s ta n te  a b u rr id a  y 
de poco v a lo r  a r t i s t i c o .  S i b ien  don C iro es indudablentente una p a r t i -  
d a r io  s is te m a tic o  de l a s  id eas  de l a  G eneracion d e l 98 y aunque a  veces 
in s e r ta  pequefias d is e r ta c io n e s  en l a  n o v e la , siem pre sus id eas  van 
en v u eltas  en a r t e  con e l  c u a l dora su tilm e n te  l a  p i ld o ra  de t a l  manera 
que s in  d e te r io ro  a l  e n tre te n im ie n to  puede propender sus id eas  renova- 
d o ra s .
En e s ta  secc i6n  l e  daremos s u f ic ie n te  cab id a  a l  a r t e  de don 
Ciro para  que e l  le c to r  tenga  una id e a  e q u il ib ra d a  y c o r re c ta  de l a  
b e l le z a  e s te t i c a  de El_ p e reg rin o  e n tr e te n id o . No hay duda que su a u to r  
promueve y p ro p a la  e l  renacim ien to  a r t i s t i c o  a s f  como igualm ente r e s -  
pa lda  e l  e s p i r i t u a l .
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Para e s c r ib i r  e s ta  novela  don C iro ha descartad o  l a  r e t6 r i c a  de 
f ra s e s  huecas y l a  acum ulacion de a d je tiv o s  que c a r a c te r iz a  a  algunos 
au to re s  bom basticos d e l s ig lo  XIX. En su P eregrino  no t r a t a  de emplear 
una r e to r i c a  com plicada ya que su  a v e rs io n  a e l l a  se ve claram en te  en 
su e s t i l o  que es r e a l i s t a  y s e n c i l lo .7  Notamos su manejo adm irable d e l 
le x ic o  ta n to  en su conocim iento d e l vocab u la rio  te cn ic o  d e l que es digno 
ejem plo l a  d e sc rip c io n  de lo s  c a r ru a je s  que se d ir ig e n  a l a  f e r i a  de 
A vila  en l a  Jo rnada c u a r ta .
Los pormenores que escoge son p re c is o s , m ostrando una se le c c i^ n  
cu idadosa p ara  re n d ir  e l  maximo de e fe c to  manteniendo a  l a  vez l a  eco- 
nomia de p a la b ra s . N otese como en e l  ejemplo s ig u ie n te  l le g a  a resum ir 
todo escuetam ente: "La g en te  de por aqu i d is t in g u e , s in  se r  t£ c n ic o s ,
e n tre  monte y montafia. Con e l  segundo nombre designan lo s  prom ontorios 
e le v ad o s , ca lv o s o a rb o re s c e n te s , que forman lo s  d ie n te s  de l a  s i e r r a ;  
con e l  p rim ero , lo s  te r re n o s  c u b ie r to s  p recisam ente de veg etac i6 n  
a rb o re a , abarcando lo s  cu a tro  s ig n if ic a d o s  de s e lv a ,  bosque, f lo r e s t a  
y so to "  (p . 111).
Su d e sc rip c iS n  de l a  acc i6 n  en l a  novela tambi£n su e le  s e r
p arca  pero t ie n e  l a  capacidad  de encauzar rapidam ente e l  curso  de l a
n o v e la , v e rb ig ra c ia :  "Saludo, y e l  c l i r i g o ,  m ascullando a p r is a  lo  que
l e  f a l ta b a  d e l r e z o , acaba por s a n tig u a rs e , c ie r r a  e l  b r e v ia r io ,  se
*7
Sobre e l  rea lism o  de C iro Bayo, Pio B aroja opina: "Don Ciro
que no p o se ia  ningfln sen tid o  r e a l i s t a ,  e s c r ib i6  un l ib r o  sobre n u es tro
v i a j e ,  t i tu la d o  El p ereg rin o  e n tre te n id o , l ib r o  de ep isod ios y aun de
p a is a je s  in v en tad o s, pues no t ie n e  nada de lo  v is to  en e l  camino. Sin 
embargo, algunos c r l t i c o s  d ije ro n  que e ra  de una r e a lid a d  e x tr a o rd i-  
n a r ia ,  porque en e s to  de no n o ta r  l a  r e a l id a d ,  lo s  c r i t i c o s  espanoles 
son e s p e c ia lis im o s ."  B aro ja , Memori a s , p . 591.
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le v a n ta  y v ien e  a  mi encuentro" (p . 127).
Le g u s ta  v a r ia r  e l  n iv e l  de l a  d e sc rip c i6 n  a l  echar mano d e l 
len g u a je  so b rio  y form al por una p a r te  y de l a s  ex p resio n es  p u e b le rin a s  
por e l  o t ro .  A veces es p o s ib le  en co n tra r m an ife s tac io n es  de ambos en 
una s o la  o rac io n : "A M ingote se  l e  c a fa  l a  baba oyendo l a  p o r te n to sa
o d ise a  d e l f ra n c e s"  (p . 215).
Para  a d e la n ta r  e l  avance de l a  novela p r e f ie r e  em plear lo s  
p a rra fo s  c o r to s  o de mediana lo n g itu d  con p re fe re n c ia  por lo s  p rim eros. 
Lo mismo o c u rre  con l a  lo n g itu d  de la s  o rac io n es  que emplea p a ra  l a  
n a rra c i6 n . En cuanto a l a s  que emplea p ara  e l  h i lo  e x p o s itiv o  p r e f ie r e  
u t i l i z e r  la s  o rac io n es  prolongadas en la s  c u a le s  e n tr e la z a  id e a  t r a s  
id e a  como s i  fu eran  cuen tas en un c o l l a r ,  M uestra de e s to  es l a  
s ig u ie n te  f r a s e :  "Un v e s tid o  de te r c io p e lo ,  un chapeo con plum a, una
espada a l  c in to ,  infunden a trev im ien to  y dan p a te n te  de im p e rtin en c ia  
p a ra  t r a t a r  con a u to re s ,  l ib r e r o s  y com ediantes, pero  cuando ese hombre 
se  ve pobre y con remiendos en e l  v e s tid o , se  vuelve  tlm id o , se  esconde 
p a ra  que no lo  vean ; y s i  por acaso se m a n if ie s ta ,  es para  que todos 
pongan a ganancia  su ta le n to "  (p . 119). A crecenta ademas l a  v a ried ad  
de la s  o rac io n es  incluyendo la s  d e c la r a t iv a s , in te r r o g a t iv a s  y exclam a- 
t o r i a s .
Siempre m antiene su s e n s ib i l id a d  de a r t i s t a  a l  p in ta r  una atm 6s- 
f e r a .  Es d ie s t r o  y v lv id o  ta n to  en lo s  d i£ logos como en l a  ex p o sic io n  
t ■ — a t a l  grado que aunque su novela se red ac t6  hace muchas decadas se  con­
se rv e  p e rd u rab le  con su f re s c u ra .  Las escenas r u r a le s  in c lu y en  ademas 
l a  n o ta  de sen tim ien to  p e rso n a l que afiade a l  elem ento de s u b je t iv id a d  
p e rso n a l a l a  a tm osfera  d e s c r i ta .  Aparecen a  l a  vez m tflltiples
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sensaciones v is u a le s ,  o l f a c to r i a s ,  e tc e te r a .  Por ejem plo, a l  l l e g a r  a 
V a ld e ig le s ia s  se  hospeda en una fonda ya que desecha e l  comedor de l a  
lo c a lld a d  pues lo  encuen tra  a n tip f i t ic o . No desea v e r  c r ia d o s  que v is te n  
chaqueta y  m andil b ianco  como lo s  mozos de la s  casas  de comida de 
Madrid (p. 77)* El a u to r  p r e f i e r e ,  en vez de cam areros t i e s o s  con a lm i- 
don, l a  a c tiv id a d  de l a  fonda con su genuidad re g io n a l donde l a s  h i ja s  
de l a  ama van y v ienen  animosamente ya tra y en d o le  e x q u ic ite c e s  c u l in a -  
r i a s  u o fre c ie n d o le  su  simp&tico s e rv ic io ,  Desde su  a s ie n to  puede ver 
asadores y cazuelas  siendo lam idas por l a s  llam as y gozar d e l aroma de 
l a  lerla a rd ie n te .  La mtisica l a  proveen canciones de lo s  a r r i e r o s  y lo s  
g r i to s  de lo s  anim ales (p. 7 2 ).
M ade tam bien a su a r t e  l a  h a b ilid a d  de comparar dos a tm o sfe ras . 
Puede yux taponerlas como sucede cuando compara e l  despotism o de Ner6n 
con e l  de C arlos V p ara  agudizar aim mils su d esp rec io  por e l  abso lu tism o 
de e s te .  0 puede c o n tra s ta r  dos atm 6sferas d i f e r e n te s .  Para hacer e s to  
comunmente emplea l a  a le g o r ia .  V e rb ig ra c ia , a l  poner de r e l ie v e  su 
desden por l a  a tm osfera  sombrla de l a  ciudad  en c o n tr a s te  con l a  atm 6s- 
f e ra  sa lu d ab le  d e l campo: e l  p in t  o r de Yuste l le g 6  a conocer dos h e r-
manos, hombre y m ujer, Ambos te n ia n  un asp ec to  delgado y d esab rid o . 
Notaba que en sus e sc a p a to ria s  de l a  ciudad  a l  campo en compafifa de lo s  
hermanos, e s to s  se  d e b il i ta b a n . E n tre  mejor se  s e n tf a  e l  p in to r ,  mayor 
e l  animo postrado  de sus acompaflantes; parece  que l a  d o s is  de s o l  y 
a i r e  puro que o b ten ian  a l  la n z a rse  a  campo t r a v ie s a  l e s  e s tab a  minando 
l a  sa lu d . E l p in to r  entonces prem edito un p lan  c r im in a l.  D ecidio 
quedarse en e l  campo y esp e ra r a  que lo s  hermanos fu e ran  an iq u ilad o s  
completamente a l  i n f l u i r  en e l lo s  l a  lu z  y e l  oxigeno de l a  campafia.
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Al e n te r r a r lo s  grabo e l  s ig u ie n te  e p i ta f io :
Yacen aqul e l  P a s tid io  y l a  M elancolla  
La v ld a  d e l  Campo y e l  A ire  de l a s  MontaHas
l e s  mat6
R .I .P .  (pp. 23^-236)
Es n o ta b le  en e s te  ejemplo a s f  como en e l  a r t e  de C iro Bayo en g en e ra l 
l a  m a e s tr la  con que reune y a r t i c u l a  lo s  elem entos de una d esc rip c itfn  y 
lo s  conduce a un punto cu lm in an te .
Tambien a l  d e s c r ib i r  a tm osferas en su  novela  emplea numerosas 
a lu s io n e s : l i t e r a r i a s ,  p i c to r i c a s ,  m ito l6 g ic a s , r e l ig i o s a s ,  f i l o s d f i -
c a s ,  h is t f i r ic a s  y c i e n t i f i c a s .  Por e jem plo , nos dem uestra c6mo por 
C a s t i l l a  deambulan numerosos in d iv id u o s venidos de o t r a s  reg io n es  para  
d i s f r u ta r  de l a  a tm osfera  v i ta l iz a d o r a .  Cada in d iv iduo  p o r ta  la s  c a ra c -  
t e r i s t i c a s  de su reg io n  y estad o  s o c ia l :  romeros de Guadalupe parec id o s
a lo s  f r a i l e s  de Z urbaran, mendigos so ria n o s  y salm antinos como lo s  d e l 
p in to r  i t a l i a n o  d e l S ig lo  d iez  y s i e t e  S a lv a to r  Rosa, e tc e te r a .  Como 
se puede n o ta r  por e s te  ejem plo e s ta s  a lu s io n e s  p rov ienen  ta n to  de l a
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c u ltu ra  espaftola como de l a  e x tr a n je ra .  Las a lu s io n e s ,  s in  embargo, 
so lo  t ie n e n  v a lo r  m e ta fo ric o . No se emplean por su  v a lo r  in te le c tu a l  y 
por ta n to  no s irv e n  para  p ro fu n d iza r e l  con ten ido  de l a  novela .
En sus Memories B aro ja  cu en ta  lo  s ig u ie n te  no s in  m o strar a lg o  
de m a lic ia  a l  h a c e r l o : D o n  C iro c r e la  que a lc a n z a r ia  un gran  e x ito  
con lo s  f r a i l e s  de lo s  conventos e i g l e s i a s  que encontraram os en e l  
camino. Pensaba d e c ir le s  f ra s e s  c la s ic a s  en l a t l n  y  en i t a l i a n o .
Habla supuesto  como s e r l a  su l le g a d a  a l  M onasterio  de Y u s te ./  — iQue 
deseas?— l e  p re g u n ta r ia  e l  su p e r io r  d e l convento . Y e l  c o n te s ta r ia ,  
emulo d e l Dante o d e l P e t r a r c a : /  —La p a c e . /  No se  por que, aqui l a  
c o n te s ta c io n  te n ia  que s e r  en i t a l i a n o .  La r e a l id a d  fuS muy d i s t i n t a  
a  sus i lu s io n e s .  En Yuste nos s a l i6  a  r e c i b i r  e l  s u p e r io r ,  un f r a i l e  
grueso y ru b io , parecido  a B lasco IbSHez, que nos d i jo  con acento  
v a le n c ia n o :/  —Si desean v i s i t a r  l a  ca sa  e n tre n  unos in s ta n te s  y 
vayanse en s e g u id a ./  Don C iro se  l le v 6  un chasco , De l a  pace no hab ia  
que h a b la r .  B aro ja , Memories, p . 590.
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C iro Bayo aunque re sp a ld a  l a s  metas de lo s  e s c r i to r e s  de l a  
G eneraci6n d e l 98 a s !  como lo s  o tro s  miembros de l a  promoci6n l i t e r a r i a  
no se  o lv id a  de su m isi6n  de a r t i s t a .  Como hemos notado en e s ta  secc i6 n  
don C iro  lo g ra  v e r t i r  sus observaciones y pensam ientos de una manera 
ta n to  p e n e tra n te  como halaguefia.
G. Conclusion
C iro Bayo apoya lo s  in te re s e s  de l a  G eneracion d e l  98 en El 
p e reg rin o  e n tr e te n id o . La s itu a c io n  de Espana e s ta  v i s t a  y comprendida 
por l a  lu p a  n o v en tay o ch is ta . Como sus companeros de g en erac io n  ha que- 
dado alarmado por e l  decaim iento  n ac io n a l que ha llev a d o  su p a t r i a  a 
Tina decadencia a larm an te  cuya iiltim a consecuencia fue e l  d e s a s tr e  v e r -  
gonzoso y re v e la d o r de 1898 . Con l a  p e rsp e c tiv a  de e s ta  p rofunda c r i s i s  
e s p i r i t u a l ,  don C iro se  f i j a  en su epoca pero tam bien propone e s tu d ia r  
la s  r a ic e s  d e l pasado para  d esen trafia r y exponer c6mo l a  nac ion  se  ha 
desencaminado. Ademas t r a t a  de p e n e tra r  en e l  sen tid o  de sus o r ie n ta -  
c iones h i s td r i c a s .  S in  embargo, no ve e l  pasado como sin6nimo de 
e s te r i l id a d  pues reconoce que Espafia ha logrado grandes e x i to s ,  e sp e - 
c ia lm en te  c u l tu r a le s .  Lo que d e sp re c ia  son lo s  desvar£os d esg rac iad o s 
y r e a c c io n a r io s . Como re p re s e n ta n te  de l a  G eneracion d e l 98 t i e n e  f o r -  
zosamente que oponerse a  todo elemento que co n trib u y a  a l  a t r a s o ,  a l  
decaim iento  y a l  d e s a s tr e .  En sus indagaciones l le g a  a se fia la r  s in  
rodeos que l a  sociedad  espaSola ha s id o  deformada den tro  de lo s  cepos 
de l a  r e l ig i6 n  y e l  gobierno  re a c c io n a r io s . Y subraya que l a  caducidad 
d e l d e sb a ra ju s te  y d e so rie n ta c io n  a u to r i t a r io s  no han rend ido  re s u lta d o s  
dignos de c o n s id e rac io n .
Para que quede deopejado e l  camino pn.ru l.u re liu .b ilitu .e i6 n  do
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Espafia su g ie re  que se  debe d e s c a r ta r  lo  an tlcu ad o . La in tra n s ig e n c ia  
subyugadora y t i r a n i c a  debe ceder ahora a l  genlo  in d iv id u a l  p ara  que 
e s te  se  pueda d esp leg ar plenam ente y su c o n tr ib u c i6 n  se  e fe c td e  s in  
im pedim entos. Ademas, l a  a n t l t e s i s  de lo  t r a d ic io n a l  resag ad o r y l a  
modernidad v ig o ro sa  se  debe desechar para  que e l  p rog reso  se  pueda 
a b r i r  camino resu e ltam en te .
Aunque don C iro l le g a  a i r r i t a r s e  por l a  in d i f e r e n c ia  de l a  
I g le s ia  y  d e l gobierno monarquico y a b s o lu t i s ta  de avanzar por l a  v fa  
renovadora no se  envuelve en p a rc ia lid a d e s  y re n c o re s . En cuanto  a  l a  
r e l ig io n  m uestra e l  camino de l a  renovacion  por medio de l a  re le v a n c ia  
a l a  a c tu a lid a d  y a  lo s  quehaceres d e l in d iv id u o . Aunque curiosam ente 
no sefiala lo  mismo para e l  Estado sentim os que p a ra  6 l d e se a rfa  l a  
misma o r ie n ta c i6 n .
Viendo e l  p asad o -p resen te  yuxtapuesto  t r a t a  de p e n e tra r  en lo  
que d eb e ria  conducir a re su lta d o s  e fe c tiv o s  en e l  fu tu ro ,  ya que no ta  
que l a s  supuestas  reform as y lo  que se ha hecho p a ra  im plem entarlas 
in d ic a  en re a l id a d  que apenas se  ha a b ie r to  l a  s u p e r f ic ie  d e l problem a.
P ara l le v a r  a cabo su e s tu d io  de l a  a c tu a lid a d  espafiola se  
c e n tra  en l a  sociedad  contemporanea c a s te l la n a  como l a  concrecion  de 
Espafia. Por medio de e s te  procedim iento  t r a t a  de p e n e tra r  en lo  esen - 
c i a l  d e l c a ra c te r  espafiol in t r a h i s t6 r ic o  como lo  h izo  Unamuno. Se com- 
p e n e tra  tam bien d e l co lo rid o  y l a  a u te n tic id a d  tfp icam e n te  espafio les. 
Nota que, aunque lo s  C as te llan o s  son su fr id o s  por e l  a tr a s o  y e l  aban- 
dono en que la b o ra n , m antienen su e s p l r i t u  generoso ya que con su gozo 
in n a to  resguardan  su entusiasm o. Pero aunque sefia la  que e l  e s p f r i tu  
c a s te lla n o  ha logrado in d ep en d izarse  de la s  d e f ic ie n c ia s  m a te r ia le s ,  e l ,
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como persona que d is c ie r n e ,  debe abogar p a ra  que tengan  m ateria lm en te  
un fu tu ro  m e jo r.
La a c t i tu d  in t e l e c tu a l  de C iro  Bayo se  puede esquem atizar in d i -  
cando que s ie n te  que l a  t r a d ic io n  g e n e ra l!z a  pero  lo  p e rso n a l in d i -  
v id u a liz a —desea r e v i t a l i z a r  l a  l i b e r t a d  in d iv id u a l  espafiola que l a  ha 
c a ra c te r iz a d o  en sus m ejores tiem pos p a ra  que lo g re  a sp ira c io n e s  so b re -  
s a l i e n te s .  Siempre se  in c l in e  a que e x is ta  e l  medio para  que haya l a  
d ed icac io n  a l  tra b a jo  fecundo.
Aunque se  s ie n te  muy europeo y co n s id e ra  todos lo s  v a lo re s  de 
l a  c u l tu re  o c c id e n ta l re sp a ld a  finicamente a q u e llo s  que conducen a l a  
v i ta l id a d  sana. Europeizacion  p a ra  6 l es l a  a s im ilac itfn  de estfm ulos 
renovadores pero con acento  espafio l. Ante e l  n ih ilism o  f i lo s 6 f ic o  
mayormente e s t £ r i l  c o n tr a s ts  su e s p ir i tu a l id a d  ya que no ca rece  de 
esp eran za . Tampoco se  a t ie n e  a esperanzas v an as , p an a c ea tic a s  de l a  
i d o l a t r l a  por l a  c ie n c ia  con sus su p u estas  so lu c io n es  te rm in a n te s . Y 
en c o n tra s te  con algunos compafieros de g en erac i6 n  se  d esen tien d e  de 
quejas tra sc e n d e n ta le s  sobre s i  e x is te  o no l a  in m o rta lid a d . P re f ie r e  
d e s c a r ta r  e s ta s  co n sid e rac io n es  para  te n e r  una a c t i tu d  m£s p o s i t iv e  y 
mas v i t a l i z a d a  a n te  l a  e x is te n c ia .
Tambien c o n tra s ta  e l  a z a r  despreocupado de su v iv i r  in d iv id u a l 
con sus preocupaciones por e l  d e s a r ro l lo  m etodico de Espafia. S in em­
b arg o , p la n te a  e l  problem s de l a  nacion  ta n to  o b je t iv a  como s u b je t iv a -  
mente a l  indagar en prim era persona y com penetrarse con l a  a tm osfera  
que e s tu d ia . Las a sp ira c io n e s  que guarda por su  naci6n  t ie n e n  in te re s e s  
reform adores a  l a  vez que e s t£ t i c o s . Unplea asimismo e l  onpuje refo rm a- 
dor p a ra  so s te n e r  l a  te n s i6 n  a r t ls t ic a m e n te  c re ad o ra . Al hacer e s to  se
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m antiene r e a l i s t a  pues r e f l e j a  l a  r e a l id a d  de Espafia y  no l a  c re a .  Pero 
aunque r e c o p i la  elem entos de l a  re a l id a d  lo s  a s im ila  a  su  p e rso n a lid a d  
o frec ien d o  luego una c reac i6 n  in s p ira d a , Aun a s f  su novela  no decae en 
sen tim en talism os s in o  que m antiene e l  p ro p 6 sito  a r t f s t i c o  v i r i l  y n e to , 
Tampoco desmerece su obra con id e o lo g la s , Al r e d a c ta r  nos da una v is io n  
com pleta de Espafia ya que se  mueve ta n to  en e l  espacio  como en e l  
tiempo y  sus p e rso n a je s  adoptan e l  c a r llc te r  re v e la d o r  de su a u to r .
C iro  Bayo se  re v e la  en El p ereg rin o  e n tre te n id o  como un a u to r  
de am plitud  y profundidad insospechadas por muchos. La in s p ira c io n  
e s t e t i c a  que r ig e  su  exposic ion  p o l i f a c e t ic a  m uestra que es un a r t i s t a  
de o r ie n ta c io n e s  numerosas y de s in te s i s  adm irab le .
capItulo IV
LAZARILLO ESPAflOL
A. In troduce i6n
E l L a z a r illo  espafiol es l a  segunda novela  s o b re s a l ie n te  de Ciro 
Bayo. Fue pub licada  en 1911 cuando • su a u to r  te n fa  52 alios y h ab ia  
v ia ja d o  por e l  Sur de Espafia—de Madrid a B arcelona. E s ta  ob ra  fue 
acogida calurosam ente ta n to  por e l  p d b lico  como por lo s  c r i t i c o s  y fue 
prem iada con e l  premio F a s te n ra th  de l a  Real Academia E spafto la .^  Por 
s e r  una obra de numerosos a t r a c t iv o s  en e s ta  d is e r ta c i6 n  nos dedicamos 
a  e s tu d ia r la  de ta llad am en te .
Don Ciro con tin iia  en e s ta  novela  sus indagaciones en e l  estad o  
m a te r ia l  y anfmico de su p a t r ia .  Nuevamente adopta una p o s tu ra  c r i t i c a ,
Plo B aroja recuerda  en sus Memories que "tiem po a n te s ,  don 
C iro se me acerco  en l a  P uerta  d e l S o l . /  —Le he vencido  a  u s te d ,  don 
Pio— me d i j o . /  —Pues Ipor que? <LQue ha pasado?/ —Porque hemos s id o  
r iv a le s  en l a  Academia Espafiola p ara  e l  premio F a s te n r a th . /  P e ro , icomo? 
S i yo no me he p resen tado  a  ningfln p r e m io . . . /  —C ie r to ,  l e  han p re se n -  
tad o  a  u s te d /  — iQ uien?/ —Don D aniel C o rta z a r , que es in g e n ie ro  amigo 
y compafiero de su p a d re ./  — £Y que l i b r o  m£o p re se n t^ ? /  —El "A rbol de 
l a  c ie n c ia ."  Yo p re sen t^  e l  ’’L a z a r il lo  e sp a fio l." /  — IY v en c i6 u s te d ? /
—V enci. /  —Pues me a le g r o . /  —La e le c c io n  l a  re s o lv iS  don Leopoldo 
Cano, que se  lev an to  y d i jo  que de ninguna manera a c e p ta r ia  que l e  
d ie ra n  e l  premio a u s te d . Parece que l e  t ie n e  un poco de h in e h a ./
—Quiza ya  haya e s c r i to  alguna broma sob re  6 l ,  De to d as  m aneras, don 
C iro , por ese premio noso tros no hemos de r e f i i r ,  y eso es lo  p r in c ip a l . /  
—Es v erd ad , noso tro s  no tenemos l a  m ala in te n c i6 n  n i  l a  e n v id ia  de 
esos inmundos l i t e r a t o s , "  B aro ja , Memoriae, p . 593. Como es de e sp e ra r  
lo  dicho por B aroja no proviene de un te s t ig o  im p a rc ia l,  e sp ecia lm en te  
B aro ja .
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re v a lo r iz a d o ra  y a l a  vez a r t i s t i c  amente c read o ra  an te  e l  a tra s o
a fe rrad o  de Espafia. Pero en e l  L a z a r i l lo  espafiol a d ife re n c ia  con El
p e reg rin o  e n tre ten id o  ya no se  l im i ta  tinicam ente a  m o stra r lo s  males
d e l campo sino  que tam bien lo s  descubre en la s  ciudades d e l p a is .  Al
c r i t i c a r  e l  estado  de Espafia e l  L a z a r i l lo  espafiol m uestra tam bien o t r a
d ife re n c ia :  l a  c r i t i c a  d e l a t r a s o  espafiol es mucho mas s u t i l  aqui ya
que lo s  d e fec to s  no se  p re se n tan  d irec tam en te  s in o  que por medio de
ejem plos que conducen a  que e l  l e c to r  l le g u e  a p e rc a ta rs e  de lo s
m a les ta re s  de l a  p a t r ia  s in  e s ta r  rep e lad o  por e l  sermoneo o por una
2a c t i tu d  acusadora.
El in te re s  que guarda e l  n a rrad o r de que su L a z a r i l lo  espafiol 
mantenga l a  doble f in a l id a d  h o rac ian a  de ensefiar d e le ita n d o  hace que 
r e c u rra  a un genero muy c a s t iz o  y muy re v e la d o r—l a  novela p ic a re sc a —y , 
en p a r t i c u la r ,  a l  L a z a r i l lo  de Tonnes. Ya habiamos notado en l a  novela 
a n te r io r  que e l  p erso n a je  Mingote re u n ia  e l  desparpajo  p ic a re sco  con 
p e rsp ic a c ia  p e n e tran te  pero  ahora  l a  a c t i tu d  p ic a re sc a  re c ib e  mucho 
mas r e a lc e .
Para a n a l iz a r  e l  L a z a r i l lo  espafiol empleamos sem ejante cuadruple 
p e rsp e c tiv a  como la  que u tiliz a m o s  en n u e s tra s  in v e s tig a c io n e s  de El 
p ereg rin o  e n tre te n id o . Es d e c i r ,  estudiam os la s  p o s tu ra s  d e l n a rrad o r
2Aunque Ciro Bayo sefia la  males no t ie n e  l a  agrc-sividad del 
"co n tra  e s to  y a q u e llo "  que c a r a c te r iz a  a Unamuno. Tampoco encontramos 
expresiones de v il ip e n d io  como l a  s ig u ie n te  de un contem poraneo, Pedro 
Dorado Montero: "No puede s e r  de o tro  modo. Las cosas caen d e l lado
a que se in c l in a n , porque l le v a n  d en tro  su prop io  peso que la s  a r r a s t r a  
a  donde deben i r ,  y Espafia no cuen ta  s in o  con d e b ilid a d  y pus. Eso de 
que Espafia ha sido  grande alguna vez y puede v o lv e r a s e r lo ,  es una 
p resun tuosa  leyenda, una leyenda de co n so lac io n  o un menguado y p e rn i-  
c io so  equivoco." S. V a le n ti Camp, V ic is i tu d e s  y anhelos d e l pueblo 
espafiol (B arcelona: Antonio V i r g i l i ,  1911), p . ix .
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a n te  l )  e l  estado  h is to r ic o  de Espafia, 2) e l  p a is a je  y l a  gen te  de 
Espafia y l a  bfisqueda por l a  esen c ia  v i t a l  d e l p a ls ,  3) l a s  a c t i tu d e s  
p e rso n a le s  d e l a u to r  por l a s  cu a les  l le g a  a conocerse a s i  mismo y a 
r e f l e j a r s e  en e l  alma de Espafia y U) e l  a r t e  de su c rea c i6 n ; aqu l com- 
pararem os e l  L a z a r i l lo  espafiol con e l  L a z a r i l lo  de Tormes o r ig i n a l .
B. Breve resumen d e l L a z a r i l lo  espafiol
El L a z a r i l lo  espafiol c o n s is te  en doce l i b r o s .  El L ibro  prim ero 
comienza con lo s  apuros de don Ciro por ob tener a lo ja ra ien to  en M adrid.
A su  ayuda v ien e  Juan , un r e p a r t id o r  de p e r io d ic o s , que ag rad ec ien d o le  
a  Bayo por h a b e rle  ob ten ido  empleo, l e  guarda a e s te  sus l ib ro s  en vez 
de v en d e rlo s . Juan l e  da e l  d in ero  por e l lo s  h a s ta  que e l  a u to r pueda 
r e s c a ta r lo s  d en tro  de unos d ia s .  Don Ciro a lab a  l a  v ida  p len a  de 
l ib e r t a d  que se  h a l la  en e l  campo. Decide s a l i r  de Madrid y encam inarse 
a  p ie  a  B arcelona. Juan le  consigue un hombre llam ado Pedro que s e ra  
su l a z a r i l l o ,  es d e c i r ,  lo  e n tre n a ra  en l a  v ida  de vagamundo.
En e l  L ibro  segundo lo s  dos v ia je ro s  se ponen en marcha. El 
a u to r  en sa lza  lo s  b e n e f ic io s  d e l tra b a jo  ap licad o  a l  a la b a r  a lo s  t r a -  
penses la b o r io so s  que han transform ado l a  t i e r r a  a r id a  a la s  p u e rta s  
de Madrid en h u e rta s  f ru c tu o s a s . Y tam bien lo s  e x a lta  don C iro por su 
generosidad  con lo s  h am brien tos. El l a z a r i l l o  se pone un h ab ito  para
o b ten er comida mas fa c ilm e n te ; es d e c i r ,  puede a p e la r  mas a l a  genero­
s id ad  de l a  gen te  haciendose pasar como r e l ig io s o .  Mas ta r d e ,  e l  
l a z a r i l l o  l l e g a  a  calm ar dos p e rro s  que supuestaraente estaban  ra b io so s  
en una s a lc h ic h e r ia ;  en r e a l id a d ,  ten£an mucha sed . Si y don C iro se
i
quedan en e l  lo c a l  a tib o rran d o se  de longan izas aunque e s to  causa  l a
q u ieb ra  d e f in i t iv a  d e l s a lc h ic h e ro .
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El L ibro t r e s  d e sc rib e  l a s  t i e r r a s  manchegas por donde cabalg6  
don Q u ijo te . E l l a z a r i l l o  se  desp ide  y don C iro  continfia  en su v i a j e .  
Esto  apenas ha o cu rrid o  cuando Bayo es apresado a r b i t r a r ia m e n te , Una 
vez en l a  c a rc e l  l le g a  a  conocer un p reso  que e s t£  ah£ in ju s tam en te  por 
una r iB a  con un guardabosques armado a l  d is p u ta r s e  e l  amor de una c h ic a . 
D espuis de unos d£as de c a r c e l ,  don C iro es puesto  en l i b e r t a d  y l le g a  
a  sab er que l a  causa de su encarcelam ien to  fu e  e l  haber incend iado  por 
a c c id en te  lo s  garbanzos de un a lc a ld e  cuando lan z6  una c o l i l l a  a l  lad o  
d e l camino.
En e l  L ibro cu a rto  Bayo e n tra  en A ndalucfa. D escribe su  t r a -  
v e s ia  por l a  S ie r ra  Morena. G racias a  l a  bondad de un guardav fas puede 
se g u ir  su ru ta  en un t r e n  de ca rg a . Luego l le g a  a hospedarse  con un 
reg lm ien to  de in f a n te r f a .  A s is te  a  una boda de g ita n o s  b a jo  e l  puen te  
de Cordoba y m uestra en su in to le ra n c ia  h ac ia  e l lo s  algo  de d is c r im i-  
n ac io n . Despues gana unas p ese ta s  tra b a ja n d o  en lo s  o l iv a r e s .  Gana 
o tra s  en S e v i l la  cuando e l  arzob ispo  de S e v i l la  que andaba en v i s i t a  
p a s to ra l  e l ig e  su  m em orial.
E l L ibro qu in to  nos o frec e  pormenores de S e v i l la .  E n tre  lo s  
desagradab les e s ta  l a  pobreza de un m aestro  in v a lid o  que no t ie n e  t r a -  
b a jo  y  que t ie n e  a su madre enferma en un h o s p i ta l  de c a r id a d . Don 
Ciro a lab a  l a  ca rid a d  de lo s  hermanos de l a  casa  de MaBara. Pero e l  
a u to r  re g re sa  e l  enfoque a  lo  d esag radab le  a l  in d ic a r  l a  pobreza de una 
v iuda y lo s  esfu erzo s que hace por educar a  su h i  jo .  El m aestro  in v £ - 
l id o  l e  ensefia lo  que puede aunque lo s  en se res  ed u cac io n a les  de que 
d ispone son una lS s tim a . C iro Bayo tam bien subraya c6mo muchos p ro - 
fe s io n a le s  s in  tra b a jo  o ju b ila d o s  v iven  en l a  mas profunda m is e r ia  ya
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que t ie n e n  que r e fu g ia r s e  en la s  ru in a s  de una f a b r ic  a .
En e l  L ibro sex to  e l  n a rra d o r d is c u r re  sobre  l a s  m agnfficas
uvas malaguefias y la s  aguas sa lu b re s  de A ntequera. Pasa unos d fa s  como 
ayudante de un h e rb o la r io .
E l L ibro s£ptim o d e sc rib e  a Granada. In c lu y e  una secciS n  c6mica 
que t r a t a  de l a  equivocacion  de unos g ita n o s  que a tacan  con v erd u ras  a 
unos in g le se s  creyendolos s e r  n o rteam erican o s . Se n o ta  que to d av ia  
quedan ren co res  con re sp e c to  a l  d e s a s tr e  de 1898 . Don C iro a s i s t e  a 
lo s  to ro s  donde o b tien e  uno de lo s  sombreros lanzados a l  a i r e .  Llega a 
Granada donde d esc rib e  lo s  g ita n o s  que v iven  en l a s  cuevas y  sefla la  su 
h a b ilid a d  de contram arcar c a b a llo s .  Luego t r a z a  una semblanza de 
Guadix.
La p lay a  y e l  mar en l a s  c e rc a n la s  de A lm erla es e l  fondo p a ra
e l  L ibro octavo . Ahf don C iro l e  ensefia a l  nob le  ingle?s, Lord S tanhope,
a hacer l a  p lancha n a ta to r ia ,  o s e a , a perm anecer inm 6vil h o r iz o n ta l-  
mente en e l  agua. Luego Bayo se d i r ig e  a M urcia pasando por Lorca 
donde es forzado a s e rv ir  de em isario  de l a  G uardia C iv il  p a ra  que 
hab le  con un supuesto  bandido. fCste, s in  embargo, lo g ra  e v a d irse  de 
todos modos.
El Libro noveno t r a t a  de l a  ayuda que C iro  Bayo le  p roporciona 
a un c irc o  que e s ta  d e s h a b i l i ta d o : toma p a r te  en una funci6n  de El
puflal de l Godo de Z o r r i l l a .  Al c o n tin u a r  su t r a v e s ia  l le g a  a  congra- 
c ia r s e  con la s  monjas de un convento de Santa  C lara  a l  m o s tra r le s  su 
conocim iento sobre l a  orden.
Llega don Ciro a Elche en e l  L ibro  dScimo en cuyo r io  com pite 
con una lavandera y un yegiiero en l a  pesca de un b i l l e t e  de c in cu en ta
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p e s e ta s .  Pero  r e s u l t s  que es e l  anuncio en c a r tu l in a  de una tu r ro n e -  
r l a .  En Santa P ola en l a  reg iS n  de A lic a n te  pasa  una ta rd e  ag rad ab le  
in tercam biando ad iv in an zas  con unos n iflos, Luego nos r e l a t a  l a  h i s -  
t o r i a  de l a  condesa que muere y  que luego  d e s p ie r ta  de un sueflo p ro -  
fundo. M ien tras e s ta  a lo jad o  en l a  casa  d e l conde, e l l a  vuelve  a m orir 
pero  no vuelve a  r e s u c i t a r .  En e l  cem enterio  don C iro n o ta  l a  v a ried ad  
y  van id ad , ahora u n d t i l ,  de lo s  t f t u l o s  de lo s  f a l le c id o s .
En e l  L ibro undecimo l le g a  a l a  reg id n  de V alencia  donde en - 
cu en tra  una zag a la  a  quidn seduce pero d e sc rib e  l a  ocasiSn muy d i s c r e -  
tam en te . Luego l le g a  a  conocer un cu ra  que expone sus deseos de gozar 
lo s  p la c e re s  honestos de l a  v id a .
C iro  Bayo l l e g a  a Tarragona en e l  L ibro duodecimo y d e sc rib e  l a  
re g i6 n . Cuenta l a  anecdota de una v e n te ra  que malcomprende a  un s a r -  
gento  de dragones que menciona caraas, p a lab ra s  que s ig n i f i e s  p ie rn a s  en 
C atalufla. Tambien in d ic a  c6mo lo s  c a ta la n e s  no s irv e n  en e l  gobierno  
por te n e r  verguenza. Sefiala c6mo lo s  c a ta la n e s  e je rc e n  l a  le y  y l a  
J u s t i c i a  s in  p ap eleo . O frece , ademfis, l a  a le g o r fa  d e l casam iento de 
C a s t i l l a  y C atalufla y co n sid e ra  que ambas reg io n es  deben cooperar m utua- 
mente p ara  e l  b e n e f ic io  de Espafia. C a s t i l l a  debe gobernar a  Espafia 
pero  debe im ita r  e l  se n tid o  comfin e i n d u s t r i a l  de C atalufla. Con unos 
amigos re g re s a  por mar a B arcelona.
C. C iro Bayo a n te  e l  momento 
h is t6 r ic o  a c tu a l  de Espafia
En e l  L a z a r i l lo  espaKol e l  a u to r  co n tin d a  apoyando lo s  anhelos 
innovadores de l a  G eneraciSn d e l 98 que ya habfa resp ald ad o  en E l p e re -  
g rin o  e n tr e te n id o . Se s ie n te  llam ado por la  mugna obra de reg en erac id n
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y se  cifie a  l a  exposic i6n  de lo s  m ales que han te n id o  m aniatado e l  p ro -  
g reso  de Espana ta n to  en e l  campo como en l a  c iudad . En su e s tu d io  de 
lo s  d e fec to s  n ac io n a les  d e la ta :  a )  l a  i n j u s t i c i a ,  b ) e l  despotism o,
c ) l a  pobreza cam pestre y u rbana , d) e l  a t r a s o  educacional y e ) l a  f a l t a  
de d e s a r ro l lo  a g r ic u l tu r a l  e in d u s t r i a l ,
Estos males que impiden e l  ad e lan to  de l a  Espafia contemporSnea 
guardan e s tre c h a  re la c i6 n  e n tre  e l l o s ,  P rincip iem os por lo s  dos p r i -  
meros t ip o s —l a  i n j u s t i c i a  y e l  despotism o. Ambos elem entos de l a  
co rrupcion  espafiola se c o rre la c io n a n  ya que ambos se  d eriv an  por e l  
d esp rec io  por l a  le y  y l a  d ign idad  humana. La i n j u s t i c i a  en Espafia 
aparece  en p a r te  porque la s  au to rid a d es  se  m uestran in d ife re n te s  h ac ia  
e l  so sten im ien to  de la s  g a ra n tla s  le g a le s  d e l in d iv id u o . Por o tra  
p a r te  e x is te  l a  i n j u s t i c i a  puesto  que l a s  au to rid a d es  rehusan  reconocer 
que h a lla n  ley e s  que puedan i r  c o n tra  sus in te re s e s  p e rso n a le s . Es 
d e c i r ,  la s  au to rid ad es  crean  o abrogan le y e s  segiln sus deseos in d iv i -  
d u a le s . Cuando es to  se  puede l l e v a r  a cabo impunemente surge e l  des­
potism o ya que la s  v ic tim as de l a  i n j u s t i c i a  no t ie n e n  medio de a p e la -  
c i6 n . Esto o cu rre  cuando la s  a u to rid a d es  l le g a n  a acap ara r e l  poder 
h a s ta  t a l  punto que term inan siendo p o l i c l a ,  ju ez  y verdugo. El poder 
d esp o tico  m antiene sus p r iv i l e g io s , o s e a ,  su s ta tu s  quo, por medio de 
l a  h ip o c r i ta  e in te re sa d a  p e rv e rs io n  de la s  le y e s .  En l a  Espana a c tu a l ,  
como sucede comunmente, e l  poder corrompe y la s  au to rid ad es  se  l le g a n  a 
corromper en proporcion  d i r e c ta  a l  grado que e je rc e n  e l  poder ir re s p o n -  
sablem ente. E sto  e x is te  con mayor in te n s id a d  cuando lo s  gobernan tes de 
Espafia, que muchas veces son c a c iq u e s , se  arrogan  en sus funciones 
gubernam entales lo s  poderes e je c u t iv o s ,  l e g i s l a t i v e s  y ju d ic ia le s .
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Cuando la s  a u to r id a d e s  l le g a n  a  s o l id i f i c a r s e  en su poder d es- 
p o tico  su rge  l a  anom alla de que c reen  que e l  poder es p a ra  e l  b e n e f ic io  
de lo s  gobernantes y  no p a ra  e l  b ien  d e l pueb lo . De e s ta  a c t iv id a d  
surge l a  ir re s p o n s a b il id a d  por e l  b e n e f lc io  de lo s  gobernados. Las 
au to rid a d es  emplean su  poder p a ra  su p rop io  b e n e f ic io  y ven con in d i f e -  
re n c ia  su  o b lig ac iS n  de v e r por e l  b e n e f ic io  de lo s  c iudadanos. La 
Espafia de l a  Spoca, segfin e l  L a z a r i l lo  espafio l. e s ta  muy n e c e s ita d a  de 
a te n c i6 n  por p a r te  de sus g o b ern an tes . En l a  naci6n  e x is te  l a  pobreza 
en can tid ad  d e se sp e ra n te . E l n&nero y c a lid a d  de in d iv id u o s sumidos 
en l a  m ise r ia  ta n to  en e l  campo como en l a  ciudad  es verdaderam ente 
la s tim o so . S in embargo, l a s  p o te s ta d e s  espaflolas no desean p e rc a ta rs e  
de l a  s itu a c iS n  p a ra  d a r le  e l  esmero req u erid o  sino  que continfian d i s -  
tan c iad o s  en l a  s a t i s f a c c i6 n  de sus am biciones e g o fs ta s . Lo mismo 
o cu rre  con la s  c la s e s  poderosas: como ejem plo, lo s  l a t i f u n d i s t a s  que
dominan e l  campo.
Para que Espafia pueda p e n e tra r  re su e ltam en te  en e l  s ig lo  XX se 
n e c e s ita  que l a  masa d e l pueblo re c ib a  una educaci6n adecuada. Desde 
e l  filtim o cu arto  d e l s ig lo  XIX reform adores como G iner de lo s  Rfos 
abogan por l a  e x is te n c ia  de in s t i tu c io n e s  ed ucac ionales  que venzan e l  
a tra s o  educativo  n a c io n a l. S in  embargo, lo s  gobernan tes espafioles con- 
tin ftan  postergando e l  momento en que d eb erian  im plem entar reforraas p ara  
re p le g a r  l a  ig n o ran c ia  de una manera d e c id id a . Deben d e s c a r ta r  su 
ensorbecim iento  en lo s  p r iv i le g io s  d e l poder p a ra  f i j a r s e  en e l  estado  
d ep lo rab le  en que yace l a  masa de lo s  espafio les.
La f a l t a  de d e s a r ro l lo  a g r ic u l tu r a l  e i n d u s t r i a l  es e l  re su lta d o  
de l a  in d ife re n c ia  de lo s  gobernan tes a l  no qu ere r v er por e l  b e n e f ic io
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de l a  n ac l6 n . La f a l t a  de in s tru c c i6 n  p a ra  lo s  espafioles co n trib u y e  
a l  a t r a s o  a g r ic u l tu r a l  e i n d u s t r i a l . La pobreza de lo s  espafioles que 
se  re sg u ard an  en su es to ic ism o  y su  f a l t a  de i n i c i a t i v a  de m ejorar 
economicamente por tem er l a  rap ac id ad  de lo s  d lsp o ta s  con tribuyen  a  l a  
f a l t a  de d e s a r ro l lo  n a c io n a l. Por o t r a  p a r te  l a  f a l t a  de empleo dado a 
l a  e scasez  de oportun idades ta n to  en l a  a g r ic u l tu r a  como en l a  in d u s t r ia  
c rean  innum erables in d ig e n te s . Como se puede v e r ,  l a  situaci<5n a tra sa d a  
de Espafia e s ta  formada por v a r io s  fa c to re s  que in te g ra n  un c frc u lo  
v ic io s o  ya que se  complementan y re fu e rz an  p ara  sumir a Espafia en e l  
marasmo en que se encu en tra .
C iro Bayo f i j a  su a ten c i6 n  en la s  m u ltip le s  d i f ic u l ta d e s  en que 
se  en cu en tra  su p a t r i a ,  Busca l a  p ro g res iv a  r e v is i6 n  de lo s  males que 
aquejan  a Espafia no con reform as mas o menos i lu s o r i a s  como en e l pasado 
sin o  con un empuje v igo roso  y s in ce ro  de e lev ac io n  e s p i r i t u a l  que pueda 
r e s u l t a r  en l a  re v ig o r iz a c io n  de Espafia. Veamos ahora c6mo r e t r a t a  lo s  
d e fe c to s  de su p a t r i a  de la tando  su in f lu e n c ia  d e s tru c to ra  sobre la s  
v id as  in d iv id u a le s  de personas humildes a s i  como en l a  n ac i6n .
Don C iro m uestra en e l  L a z a r il lo  espafiol que dondequiera re in a  
l a  i n j u s t i c i a  y  a r b i t r a r ie d a d  en Espafia. Con fre c u e n c ia  Ciro Bayo u 
o tro  p e rso n a je  de l a  novela es o b je to  de e s ta s  amenazas. Aparecen 
so rp resiv am en te  y r in d e n  e l  ind iv iduo  a l a  im potencia o a l a  fuga . En 
todo caso la s  au to rid ad es  in ju s ta s  hacen que e l  in d iv id u o  sea hum illado 
ya que lo s  procesos le g a le s  s i  e x is te n  en papel no son p rac tic a d o s  en 
r e a l id a d .  Las fu e rzas  gubernam entales no e s ta n  s u je ta s  a  ap e lac io n es  a 
l a  raz6n o a  l a  j u s t i c i a .
Bayo es l a  prim era v fc tim a  d e l l i b r o .  Apenas ha comenzado su
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t r a v e s la  cuando es apresado por orden gubernativo  y m etido en un c a la -  
bozo. Aunque p regun ta  por qu6 ha  s id o  conducido a  l a  c& rcel, n ad ie  l e  
c o n te s ta . E l co n se rje  de l a  p r is i6 n  l e  aco n se ja  que haga lo  que l e  
manden y que goce de l a  posada que re c ib e  g r a t i s ,  Tal es e l  poder d e l 
gobernante y  l a  f a l t a  de re c u rso s  le g a le s  a  que puede a p e la r  e l  acusado 
que no t ie n e  o tro  remedio que e s p e ra r  pacien tem ente . Bayo recu erd a  que 
"me encogl de hombros y esp ere  re s ig n ad o  e l  desen lace  de aquel e r ro r  
J u d ic i a l ,  a lc a ld a d a  o lo  que fu e re "  (p . U5 ) . Despu6s de unos d la s  de 
encarcelam ien to  se da cuen ta  que estuvo  p reso  porque incend io  por a c c i -  
den te  unos garbanzos p lan tad o s  a l  lado  de l a  c a r r e te r a  que p a ra  ag ravar 
l a  d e sg ra c ia  eran  propiedad  d e l a lc a ld e  (pp. 51-52).
E ste  in c id e n te  re v e la  l a  a u sen c ia  de re cu rso s  le g a le s  p a ra  e l  
in d iv id u o . M uestra ademas que l a s  a u to rid a d e s  no creen  que e s ta n  o b l i -  
gadas a re n d ir  cuen tas  a  n ad ie  n i s iq u ie r a  a l a  persona que ap resan .
La a u to rid a d  en resum idas cu en tas  est&  empleada a rb itra r ia m e n te  y l a  
J u s t i c i a  s6 lo  v a le  p a ra  aq u e llo s  que t ie n e n  e l  poder.
E l a u to r  m uestra  l a  i n j u s t i c i a  que e x is te  en Espana y e s to  lo  
conduce a e s tu d ia r  e l  despotism o que l a  s o s t ie n e . Hemos v is to  como un 
gobernante puede a p re sa r  a  una persona de una manera t i r a n i c a .  Bayo 
adem£s sefiala que e l  despotism o t ie n d e  a p ropagarse de a r r ib a  a  ab a jo . 
No so lo  la s  au to rid a d e s  c reen  que pueden tem er e l  poder para  su  re n d i-  
miento p e rso n a l s in o  que sus lacay o s  p iensan  que pueden, a  l a  sombra de 
sus s u p e r io re s , hacer fe c h o rfa s  impunemente. Don C iro lo g ra  exponer 
e s to  por medio d e l compariero de c e ld a  que t ie n e  en su en carce lam ien to . 
E ste  ind iv iduo  es un muchacho que se  ha  reb e lad o  c o n tra  e l  q u in to , o 
s e a , l a  o b lig ac i6 n  t i r a n i c a  de s e r  soldado s in  ninguna ap e lac iS n . Al
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s e r  d ec la rad o  pr6fugo e s te  p e rso n a je  merodea en su vecindad m anteni£n- 
dose como c o n tra b a n d is ta  de tab aco  y a lc o h o l. Su r i v a l  en am ores, un 
guardabosques amigo de andar armado, t r a t a  de q u i ta r le  l a  n o v ia , Ahora 
po r haber de jado  c a s i  m uerto a su c o n tr in c a n te  se  h a l la  en l a  ce ld a  
(pp. U8-49).
En e s te  caso que nos p re se n ta  e l  a u to r ,  e l  muchacho e v i ta  que 
sea  cap tu rad o  para  te n e r  que s e r v i r  en la s  f i l a s  m i l i ta r e s  de un 
gobierno  d e sp o tic o . E ste  mismo in d iv id u o  es apresado porque se de- 
f ie n d e  d e l  a taque armado de un guardabosques que e s t£  empleando la s  
armas de su  au to r id a d  por razones p e rso n a le s , es d e c i r ,  c o n tra  su r iv a l  
en c u e s tio n e s  de amor.
E s te  no es e l  {inico p asa je  de la  novela en que aparece e l  in d i ­
viduo como o b je to  de l a  persecu c i6 n  de l a  a u to r id a d . En e l  t e r c e r  
c a p ltu lo  d e l  Libro octavo aparece un hombre llam ado Pedro Ramon que es 
persegu ido  por l a  G uardia C i v i l . El pobre a u to r  o t r a  vez se h a l la  en- 
v u e lto  s o rp re s iv a  y tir£ n ic a m e n te  en l a  s i tu a c io n . Aqul t ie n e  que i r  
de embajador d e l te n ie n te  de l a  Guardia C iv il  a h ab la r  con e l  f u g it iv o .  
Aunque C iro Bayo l le v a  a  cabo l a  embajada v o lun tariam en te  en re a l id a d  no 
l e  quedaba a l t e r n a t iv a  puesto  que e l  g u a rd ia  ya lo  hab la  amenazado con 
f u s i l a r l o .  E l bandido por su p a r te  se  defiende  de t a l  denominaci6n:
. . .  £E1 de bandido? No lo  soy; n i mato n i robo a n a d ie ; pido
de com er, nada mas. Me lan ce  a e s ta  v id a  por vengarme de un cabo de
c iv i l e s  que me m a ltra to  c ie r to  d la  que me a r re s ta ro n  por un ju ic io
de f a l t a s .  Despues l a s  cosas se  enredaron como ce re za s ; mate un
g u a rd ia , h e r!  malmente a o t r o . . .
—Y a o tro  ahora— l e  in te rru m p l.
—Me a le g ro ,  j r e c o n t r a ! . . .  En f i n ,  que ya no hay mas remedio 
p a ra  ml que Dios y e s ta  e sco p e ta  (p . lM ) .
Se n o ta  que la s  le y e s ,  segdn e l  p r6fugo , s6 lo  s irv e n  p a ra  e n re -  
dar a l  in d iv id u o  irio fen s iv o . Las fu e rzas  o lig a rq u ic a s  y o p resivus se
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h a lla n  expuestas aqul en forma muy e v id e n te . E l persegu ido  so lo  p ien sa  
en l a  ayuda d iv in a  y en e s ta b le c e r  l a  le y  por sus p ro p ia s  fu e rz a s .
A e s to  afiade e l  a u to r  e l  hecho de que Pedro Ram6n se  escapa 
m ien tra s  que l a s  tro p a s  de l a  G uardia C iv i l  acometen un estaferm o que 
e l  h a b il  d e l profugo h a b la  dejado para  d e s p is t a r lo s . T al engafio no 
s i r v e  p a ra  e x a l ta r  l a  in te l ig e n c ia  de l a s  a u to r id a d e s .
En lo s  ejem plos que nos o frec e  e l  a u to r  lo s  agrav iados son in d i -  
v iduos y  no grupos aunque s i  re p re se n ta n  a  lo s  campesinos que qu izas 
mas que ningfin o tro  grupo s o c ia l  est6n  expuestos a  la s  im posiciones de 
lo s  gobernantes d e sp o tic o s . Tambien e s ta n  s u je to s  a lo s  a t ro p e l lo s  de 
lo s  guardas de lo s  l a t i f u n d i s t a s  que dominan y gobiernan  lo s  campos 
como serlores fe u d a le s . Los colonos y aparceros que t ra b a ja n  en e s to s  
campos acuciados por l a  necesidad  de ganarse  l a  v id a  s i  no se  comportan 
exactam ente como dictam inan lo s  guardas son amenazados con m ultas y 
denuncias (p . 101).
Don C iro , no co n ten to  con m ostrar c6mo e l  in d iv id u o  y h a s ta  una 
c la s e  s o c ia l  e s ta n  s u je to s  a l a  o p re s i6 n , m uestra que lo  mismo o cu rre  
con la s  reg io n es  de Espafla. El m antenim iento d e l orden d e l regimen 
como hemos v is to  h a s ta  aqu l e s ta  so s ten id o  por lo s  gobernan tes lo c a le s  
y  l a  om nipresente G uardia C iv i l .  Pero e s to  no es to d o . Ya en su C ata­
lu fla , donde se  c r i6 ,  m ien tras  e s ta  conversando en una fonda con un 
amigo aparece  un escuadron de c a b a l le r la  que va y v ien e  de Reus a 
Tarragona haciendo re c o rr id o s  m i l i ta r e s  (p . 2 lU ); es d e c i r ,  es o t r a  
fu e rz a  armada que s irv e  p ara  in tim id a r  a  l a  g en te .
Todo lo  que hemos v is to  h a s ta  aca  est& d iam etrica lm en te  opuesto  
a l a  a c t i tu d  n o v en tay o ch is ta  y l i b e r a l  de Bayo. P re f ie r e  que cese  la
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o p resio n  que ha dominado a  Espafia por s ig lo s  y s ig lo s .  En su lu g a r  se  
deben p e rm it i r  l a s  ex p resio n es  in d iv id u a le s  s in  e s ta r  l im ita d a s  por 
in tim id ac iS n . E l a u to r  nos m uestra  un p a ls  que qu izas teme mas a su 
p rop io  pueblo  que lo s  p a ls e s  e x tra n je ro s  y por e s ta  raz6n  lo  s u je ta  y 
lo  e x p lo ta . Con e s ta  s i tu a c i6 n  apenas puede haber un ad e lan to  y e rd a - 
deram ente so s ten id o  p a ra  l a  naciS n . En e fe c to  l a  dominaci6n o rgan izada 
y  a b s o lu t i s t a  c re a  l a  co rru p c i6 n  ya que cada grupo que l a  in te g ra  d i s -  
f r u t a  de l a  opo rtu n id ad  p a ra  l l e v a r  a  cabo to d a  c la se  de e x to rs io n e s , 
Segiln e l  a u to r  s i  se  h u b ie ra  im plantado l a  deraocracia en vez 
de l a  o l ig a rq u la  t a l  vez l a  s itu a c iS n  p o l i t i c s  de Espafia fu e ra  d i s t i n t a .  
D esafortunadam ente, en l a  epoca contemporfinea e l  e je r c ic io  de la s  
fa c u lta d e s  dem ocraticas no ha f i l t r a d o  h a s ta  l a  masa d e l pueblo que 
es tfi ta n  n e c e s ita d a  de poseer la s  g a ra n tla s  dem ocra ticas. Al su b irs e  a 
un t r e n  r u r a l ,  e l  a u to r  se  e n te ra  d e l medio huraano en que se  encuen tra  
y no puede a b s te n e rse  de s o l t a r  una p u l la  c o n tra  e l estado  d e l su frag io  
en Espafia: " iQuien lo  d i r l a J !  El t r e n  b o t i j o , con todos sus inconve-
n ie n te s ,  es una co n q u is ta  dem ocratica  de u t i l id a d  mas p r a c t ic a  que 
ta n ta s  f ra n q u ic ia s  p o l l t i c a s  de l a s  que apenas s i  se  p e rca tan  la s
O
muchedumbres” (p . 171). Don C iro  se  b u r la  justam en te  de la s  
3
Desde hace mucho tiem po se  hablan  sugerido  refo rm as. El gene­
r a l  Camilo G arc ia  de P o la v ie ja ,  por e jem plo , sefialo en su c a r ta -  
m a n if ie s to  d e l 1 de sep tiem bre  de 1898 donde y ac lan  lo s  verdaderos 
in te re s e s  de l a  n ac io n . Su programa c o n s is t la  en d e s c a r ta r  lo s  enganos 
de com it£s y  e le c c io n e s  p a ra  a se g u ra r  m ayorlas p ara  lo s  gobernantes y 
c o n s id e ra r  lo s  campos s in  i r r ig a c io n ,  la s  c a r re te r a s  s in  a b r i r ,  lo s  
mpntes que eran  ta la d o s  por e l  caciqu ism o, lo s  tra n s p o r te s  c a r ls im o s , 
t r a ta d o s  b e n e f ic io so s  de com ercio y l a  p ro te c c i6 n  de la s  fu en te s  de 
l a s  r iq u e z a s  de l a  nac io n . B a lle s te ro s  y B e re t ta ,  H is to r ia  de Espana 
y  su in f lu e n c ia  en l a  h i s t o r i a  u n iv e r s a l ,  XI (B arcelona: S a lv a t,
195^)7TI^ --------------------------------------------------------
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e le c c io n e s . En vano se  podfan q u e ja r  lo s  s e c to re s  agrav iados por l a
o lig a rq u fa  puesto  que r e in a  l a  co rrupci6n  so s ten id a  mas que nada por
lo s  frau d es  e le c to r a le s ,
E l a u to r  como miembro de l a  Generacion d e l 98 subraya e l  ap lan a- 
m iento d e l e s p l r i t u  y l a  desesp erac i6 n  que r e s u l ta  de l a  f a l t a  de a p e la -  
c i8 n  c o n tra  la s  a r b i t r a r ie d a d e s , M ientras e x is ta  e s ta  a tm 6sfera  amena- 
zan te  l a  g en te  perraanecera am edentrada. El temor mina sus esfu erzo s y 
su  m otivacion  p a ra  que m ejoren su n iv e l  de v id a . El pueblo espafiol teme 
m ejo ra r economicamente ya que e s to  p o d ria  provocar e l  desasosiego  y l a  
c o d ic ia  de lo s  mandones.
O tra  a re a  que don Ciro d e s a r ro l la  en e l  L a z a r illo  espafiol se
c e n tra  en exponer e l  n iv e l  de pobreza que e s ta  esparc ido  por toda
Espafia. E ste  es uno de lo s  a sp ec to s  mas deprim entes de l a  h i s to r i a  
contesnporanea. El a u to r  subraya l a  d esesperac i6n  que t r a e  l a  pobreza 
que a l  ig u a l que e l  despotism o ap lana la s  am biciones e in ic ia t iv a s  de 
sus conciudadanos. Dondequiera que va hay pobreza; ta n to  en e l  campo 
como en la s  u rb e s . A veces es t a l  l a  m ise ria  que d e sc rib e  que se ve 
c laram ente  que es un e s c r i to r  n o v en tayoch ista  e l  que e s ta  tra ta n d o  de 
se fia la r l a  pobreza ex ten sa  y sus o r ig in e s .  R evelaciones como e s ta s  
pueden conducir a  l a  so lu c i6 n  de lo s  problem as.
Por to d a  l a  novela  llegam os a  tomar en cuen ta  que en Espana no 
hay pobres porque hay gen te  haragana e i n s t i l  sino que e x is te n  pobres 
t i t i l e s  p a ra  l a  naci6n  que por una raz6n  u o t r a  han sido  reducidos a  l a  
m ise r ia .
E sta  filtim a f a c e ta  se  re v e la  claram ente a l  se fia la r l a  pobreza 
de lo s  cam pesinos, Por doquier no ta  que hay lab rad o res  iS tiles  que por
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l a  pobreza andan buscando algfin medio de ganarse  l a  v id a . Seguramente 
muchos de e s to s  pobres que andan a p ie  por Espafia en busca de mejor 
fo rtu n a  son v ic tiraas  de desa lo jam ien tos a g r ic o la s  e i n d u s t r i a l e s . S in  
duda muchos se  cansarSn de reb u sca r lo s  r in co n es  de Espafia y a l  f i n  con 
l a  d esesp erac i6 n  acosandoles emigrarSn a  America.
Reconociendo cuan grande es e l  a tra so  de Espafia, Ciro Bayo debe 
v e r  en e s to s  campesinos s in  tra b a jo  un d e s p il f a r ro  de una de la s  r iq u e -  
zas de l a  nacion . Al l le g a r  a A ndalucia se  c o n c re tiz a n  atm m£s la s  
ob jecc io n es  d e l n o v e lis ta  a e s ta  s i tu a c io n . Aqui r ig e  l a  despoblacion  
puesto  que lo s  l a t i f u n d i s t a s  andaluces se  han apoderado de la s  t i e r r a s  
pa ra  e l  c u lt iv o  y para  sus an im a le s , S e v i l la ,  sen a la  Bayo, n . . .  es una 
c a p i ta l  esp lendorosa  e n tre  campos abandonados" (p . 101). Vemos en todo 
lo  d e la tad o  por e l  au to r como la  a g r ic u l tu r a  e s ta  s u je ta  a  lo s  in te re s e s  
de p ro p ie ta r io s  au se n te s . Bajo l a  in f lu e n c ia  de su poderio  e l  pobre 
lab ra d o r se  t ie n e  que conformar a s u f r i r  toda su v id a  o m archarse de 
sus t i e r r a s .  Esto es lo  que m£s desean lo s  l a t i f u n d i s t a s .
Todo i r i a  por buen camino s i  por toda l a  am plitud  de Espafia se  
a p l ic a r a  l a  faena  denodada a l  c u l t iv o  de la s  f e r t i l e s  t i e r r a s  esp an o las . 
Pero no es a3f .  Lo que impide e s ta  re a l iz a c io n  es a lgo  que nos va d es- 
cubriendo Bayo por e l  cu rso  de l a  novela . No mucho despues de l a  d e s -  
c r ip c i6 n  halagadora de l a  abundancia p ro d u c tiv a  de lo s  tra p e n se s  nos 
hallam os an te  un dehesa s e f io r ia l. E sta  dehesa reduce todo a p a s to . No 
s6 lo  e s to  s ino  que l a  dehesa cubre lo s  tra b a jo s  de algunos colonos que 
sudaron por m ejorar esas t i e r r a s .  Ahora en vez de campos p ro d u c tiv o s  
l a  t i e r r a  se  h a l la  c u b ie r ta  de s e to s ,  v a l l a s , co to s  y vedados (p . 6 7 ).
La co n sid e rac i6 n  de todo e s to  a c re c ie n ta  en r e l ie v e  s i  se
lUo
c o n s id e ra  que en e s ta  Ipoca es un p a is  en que predomina l a  a g r ic u l tu r a ,  
lo  c u a l im p lica  que l a  gran  m ayorla de lo s  espafioles e s ta n  red u c id o s  a 
una e x is te n c ia  m arg in a l. E ste  n iv e l  de in d ig en c ia  es una de la s  p re -  
ocupaciones mayores de lo s  n oven tayoch istas  ya que l a  e x is te n c ia  de 
p o rc e n ta je  ta n  elevado de pobres es una remora fo rm idable p ara  e l  ade- 
la n to  de l a  nac io n . E l n iv e l  de v id a  de e s to s  m enesterosos es a lgo  que 
evidentem ente no se  puede cambiar de l a  noche a l a  manana; es en r e a l i ­
dad l a  p re sa  donde estS n  d epositados lo s  s ig lo s  de abandono d u ran te  lo s  
c u a le s  ha s id o  exp lo tada  y abandonada l a  c la s e  a g r ic u l tu r a l  de Espana.
E l ag rav an te  de e s ta  s i tu a c io n  es que aunque hay una necesidad  aprem iante  
de m ejo rar e s te  es tad o  con l a  mayor c e le r id a d , lo s  l a t i f u n d i s t a s  no 
m uestran e l  menor in te r e s  en incom odarse para ayudar a  sus v ic tim a s .
Don C iro tam bien se  preocupa por m ostrar l a  pobreza de la s  
c iu d ad es . Acusa con ig u a l o mayor sana l a  m ise r ia  urbana. E sta  no se 
puede m itig a r  como en e l  campo donde e s ta  moderada por l a  b e lle z a  
n a tu r a l .  S in  te n e r  que a le ja rn o s  de Madrid encontramos ya in f in id a d  de 
in d ig e n te s . En l a  casa  de vecindad en que r e s id e  e l  a u to r  en Madrid 
a n te s  de sus c o r r e r i a s , lo s  in q u il in o s  pobres a lq u ila n  cu a rto s  que 
subd iv iden  para  r e a lq u i la r lo s  a o tro s  a rre n d a to a r io s  ta n  o mas n e c e s i-  
tad o s  que e l l o s .  Con s a l  e l  n o v e l is ts  comenta que "e s to  de r e a lq u i la r  
e ra  c o r r ie n te  en la s  grandes urbes a  causa de l a  c a r e s t i a  de h a b ita -  
c io n e s , a  lo  que fue  ocurriendo  en l a  co n s tru cc i6 n  de b a r r ia d a s  para  
o b re ro s ; pero en Madrid no se preocupan de e s ta s  co sas; a n te s ,  por e l  
c o n tr a r io ,  t ie n e n  por tx p ico  por m adrileno , esos c o n v e n t i l lo s , c o lo -  
n ia s ,  casas de vecindad 'Tocame R oque,1 c la s e  de v iv ien d as  muy p in to -  
re sc a  para  v i s t a  en r e v is ta s  y z a rz u e la s , pero asquerosa y m olesta
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para  v iv id a "  (p. l 6 ) .  As! v iven  hacinados e s to s  pobres que como Juan , 
e l  mozo de cuerda amigo d e l p in to r ,  apenas sacan lo  n e c e sa rio  p a ra  la s  
necesidades d ia r ia s .
Hemos v is to  a lo s  pobres apifiados en lo s  c u a r to s  de M adrid; 
veamos ahora a o tro s  in d ig en te s  v iv iendo  en la s  ru in a s  de una f a b r ic a  
de S e v i l la .  Ahl se  encuentran  lo s  pobres en casuehas hechas con p u e r ta s  
de e s te ra  y tech o s  co n stru ld o s  de ho jas de l a t a  a fian zad as  con p ied ra s  
y l a d r i l l o s  (pp. 92-93). Uno de lo s  h a b ita n te s  ap arece  m uerto y e l  
a u to r descubre que hab la  muerto en su le c h o , e l  pedazo de t i e r r a  que l e  
co rre sp o n d la , que por l a s  l lu v ia s  se  hab la  co n v ertid o  en b a rro  sucio  
(p. 98)* ha d e sc rip c io n  que nos da e l  a u to r  m uestra  l a  degradaeitfn  d e l 
s e r  humano en l a  n ecesid ad . V is to  e s to  de una manera ta n  t e t r i c a  que 
recu erd a  la s  d esc rip c io n es  de l a s  novelas n a t u r a l i s t a s : "Un hombre
m uerto , un v ie jo  tend ido  boca a r r ib a ,  sobre e l  lado d e l s o la r ,  con lo s  
o jos muy a b ie r to s .  Apenas l e  cubrxan la s  ca rn es  unos t r a p o s , t e n ia  
la s  manos c r isp a d a s  y la s  p ie rn as  c o n tra ld a s , con lo s  ta lo n e s  de sus 
desnudos p ie s  hincados en e l  b a rro  profundam ente" (pp. 96- 9 7 ).
E n tre  lo s  te s t ig o s  de l a  m uerte d e l pobre aparece  una m ujer 
v i e j a ,  c a s i  desnuda en harapos y fe ro ces  g re n a s , que d e c la ra  que es 
m odista y p ro fe so ra  de lab o res  (p . 9 8 ). Aqul e l  a u to r  sefia la  que aun 
lo s  pobres con educacion no pueden a lz a r s e  fu e ra  de l a  pobreza. E ste  
no es e l  ixnico ejemplo de un ind iv iduo  venido a menos que s i  se  le  
d ie ra  l a  oportunidad  p o d rla  to rn a rs e  en un persona que a p o r ta r la  sus 
do tes p a ra  e l  b e n e fic io  de l a  so c iedad . Aparece tam bien un p ro fe so r  
in v a lid o  que t r a t a  de ensenar s in  t l t u l o  p a ra  ayudar a su madre an c ian a  
y enferma (p. 8 l ) .  Con l a  ayuda adecuada se  pod rlan  emplear su ta le n to s
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p a ra  l a  enseHanza. En e l  momento que lo  conocemos gana algo  que comer 
educando un poco a l  nifio de una v iuda que v iv e  en la s  ru in a s  de l a  
f a b r ic a .
C iro Bayo nos m uestra que Espaffa es un p a ls  muy n e ce s ita d o  de 
r e h a b i l i ta c io n  y uno de lo s  prim eros pasos que se  deben l l e v a r  a cabo 
es e l  de r e h a b i l i t a r  l a  p o b lac i6 n . S i en verdad e x i s t i e r a  e l  empeflo de 
b u sc a rle s  ocupacion e fic ie n te m en te  a todos e s to s  pobres a d e la n ta r fa  e l  
p a ls .
M ientras ta n to  e s to s  in d ig e n te s  siguen  sumidos en l a  m ise r ia  y 
con e s to  en mente don C iro se  p e rc a ta  d e l estad o  de l a  b e n e f ic ie n c ia  en 
EspaSa. Es ev iden te  que lo s  pobres se  pueden ayudar mutuamente— en e l  
L a z a r i l lo  espanol hay v a r io s  ejem plos donde C iro Bayo ayuda o es ayudado. 
Pero e s to  es un a u x i l io  tem porario  que no hace mas que n iv e la r  a l  ayu­
dado y a l  ayudante y ambos term inan sumidos en una m ise r ia  ig u a l .
Los que con tinuan  en l a  pobreza ten d ran  que a te n e rse  mayormente 
a l a  ayuda de l a  I g le s i a .  Este es un amparo que s a t i s f a c e  pero no 
re su e lv e  e l  problema b £ s ic o .^  Se ve c laram ente  que en l a  epoca en que 
e sc r ib e  e l  a u to r  su L a z a r i l lo  la s  reform as por p a r te  d e l estado  para  
a l i v i a r  l a  pobreza no pasaban d e l estado  te o r ic o .  C iro Bayo rechaza  a l  
so c ia lism o  como una so lu c io n  de l a  m is e r ia ;  p rin c ip a lm en te  porque con- 
s id e ra  a lo s  s o c ia l i s t a s  como g en te  soez (pp. 16 -17 ). Lo que se in d ic a  
como una so lu c io n  es l a  casa  de t ra b a jo  que es h o s p ic io , a s i lo  y
Aunque Ramiro de Maetzu sefialo  en su Defensa de l a  h isp an id ad
que e l  pobre en Espaffa es considerado  como un proximo y no como un se r
i n f e r i o r ;  aunque e s to  es muy c r i s t i a n o  tampoco l le g a  a  re s o lv e r  e l  p ro ­
blema. Ramiro de M aetzu, Defensa de l a  h isp an id ad  (Buenos A ire s :
P o b le t, 19^2), p. 68.
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h o s p ita l  d e l pobre honrado, Ah£ e l  obrero  que v ia ja  puede o b ten e r una 
ocupaci6n y no sim plem ente una lim osna. E sta  in s t i tu c io n  aparece  i n s -  
p ira d a  por un concepto mfis puro y mils humano de l a  v id a  que e l  s o c ia l -  
ismo. Lo que su g ie re  Bayo no es una verd ad era  so lu c io n  s in o  mas b ien  
iipn. m e jo ria  en e l  s is tem a  de c a r id a d . R ecalca en algunos momentos de 
l a  novela que lo s  espafioles pobres siguen  en l a  m ise r ia  a p esa r de que 
se  con tin iian  p resen tando  re fo rm as, es d e c i r ,  reform as i l u s o r i a s .  P ro - 
mueve e l  v a lo r  d e l  t r a b a jo  ap licad o  d e l in d iv id u o  y su  poder reg en erad o r 
ta n to  p a ra  l a  persona como p ara  l a  nac ion ,
El a u to r  determ ina que e l  m ejoram iento de Espafia e s tli reducido
5por l a  f a l t a  de medios ed u ca c io n a le s . En e l  L a z a r il lo  espanol ta n to  
como en El p e reg rin o  e n tre te n id o  l a  d e sc rip c io n  del a tra so  educacional 
es e n fa t ic a  y a sp e ra . Lo que e l  a u to r in d ic a  sobre la s  buenas in te n -  
c io n es  educacionales  d e l m aestro que educa a l  h i jo  de l a  v iuda en la s  
ru in a s  de l a  f a b r ic a  v ien e  a m ostrar e l  a tr a s o  de l a  ensenanza p rim a ria  
en Espafia. C iro Bayo nos o fre c e  una escena en que m uestra lo s  en se res  
de una e scu e la :
. . .  l a  mesa donde e s c r ib ia  e l  muchacho y un encerado muy n eg ro , 
adherido  a  una t a b la ,  hecho con hu le  a lq u itra n a d o  de esos que 
s irv e n  p a ra  re sg u a rd a r l a s  m ercaderias  m aritim as y que en co n tra rx a  
t i r a d o  en lo s  m u e lle s . Con una espon ja  humedecida, Paco se
Don F ran c isco  G iner de lo s  R ios en su obra Bducacion en se - 
nanza expuso en resum idas cuen tas l a  s itu a c io n  de l a  educacion espano la : 
"En suma, b a jo  e l  a sp ec to  f in a n c ie ro ,  e l  estado  de n u e s tra  ensefianza 
p d b lic a  es lo  s ig u ie n te :  d o tac io n  m ise rab le  en e l  conjunto  y m algas-
ta d a  en lo s  d e t a l l e s ,  a sab e r: pocas e s c u e la s , pocos m aes tro s , y c a s i
todos e l lo s  con sueldos in v e ro s im ile s  o mal pagados; demasiados c a te -  
d r a t ic o s ,  con poco s a la r io  y pocas le c c io n e s ;  m a te r ia l ,  lo c a le s  y 
medios de ensefianza in s u f ic ie n te s  c a s i  siem pre p ara  e l  t r a b a jo ,  y con 
f re c u e n c ia  suntuoso h a s ta  e l  escan d a lo , en lo  d e c o ra tiv o ."  M artin  
N avarro , Vida obra de don F rancisco  G iner de lo s  Rios (Mexico:
Orion, 19^5), p. 110.
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e n tre te n la  en s a c a r le  l u s t r e ,  y  en segu ida  tra z a b a  c ir c u lo s  y p o l i -  
gonos, porque ya e s ta  in ic ia n d o se  en tr ig o n o m e tr ia . Su madre l e  
d ejaba h a c e r , y o la  com placida la s  co rrec c io n e s  y a d v e r te n c ia s  d e l 
p ro fe so r a l  d is c ip u lo  . . . .  E l sim ulacro  de le c c i6 n  hubo de in -  
terrum pirm e por f a l t a  de lu z  (p . 9M*
La re la c iS n  de e s te  m aestro  y su  e s tu d ia n te  m uestra que en l a  
Espana de l a  epoca e x is te  un c l r c u lo  v ic io so  ya que e l  m aestro  que es 
un s e r  educado no t ie n e  t r a b a jo  y qu izes e l  nifio a l  educarse c o rra  ig u a l  
s u e r te .  Lo que n e c e s i ta  es que e x is ta  e l  empuje n e c e sa rio  p a ra  que la s  
personas educadas y a p lic a d a s  puedan afiad ir sus co n tr ib u c io n e s  p e rso -  
n a le s  a l a  r iq u e z a  de l a  n ac io n . P ara que e s to  suceda debe e x i s t i r  un 
n iv e l  in d u s t r ia l  que lo s  pueda in c o rp o ra r  dandoles t r a b a jo .
Pero don Ciro seH ala cuan ex tenso  es e l  le ta rg o  in d u s t r i a l ;  
subraya e l  la s tim o so  n iv e l de l a  p roducci6n . La produccion in d u s t r i a l  
en Espafia apenas e x is te  fu e ra  de C atalufia, lim itan d o se  l a s  o tra s  
reg io n es a l a  fa b r ic a c i6 n  de p roductos de consumo dom estico . En lo s  
pueblos la s  m ujeres se  ufanan haciendo e s te ra s  y o tro s  productos hechos 
de e sp a rto  (p . 168). En la s  ciudades l a  produccion es tam bien la  de l a  
e lab o rac io n  de p roductos c a s e ro s , t a l e s  como pafios, papel y c e r i l l a s  
(p . l8 f |) .  Nada de e s to  es de verdadero  v a lo r  para  l a  ex p o rtac io n .
S i se exporta  e l  tu r ro n  de G ijona que por l a  r ic a  m iel que se  emplea 
en su fa b ric a c io n  se  en v ia  a A u s tra l ia  (p . 177). La exp o rtac io n  de un 
du lce  no denota un p a is  in d u s t r i a l .  C iro Bayo nos p re se n ta  una Espana, 
que con l a  n o tab le  excepcion de C atalufia , es in d u s tr ia lm e n te  sS n o lien ta  
y rezagada.
E l a u to r  in d ic a  que se  debe s e g u ir  e l  ejemplo d e l d e s a r ro l lo  
C ata lan . C ataluna como C a s t i l l a  fue en un tiempo un poder m i l i t a r .  Al 
perd er su dominio m i l i t a r  se v o lv io  com erciante lo  cu a l no causo e l  
desmedro de l a  reg i6 n  s in o  mas b ien  su en riquecim ien to  dado a l  auge
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com ercial de lo s  c a ta la n e s .  Don C iro  emplea e l  marco h is t6 r ic o  envuelto  
en una a le g o r la  para  m o stra r  c u a l de la s  dos reg io n es  ha seguido l a  
senda mas p ro d u c tiv a  y mSs provechosa.
La re la c i6 n  e n tre  Catalufia y l a  hegemonia c a s te l la n a  p arece  
d e lin ead a  en v a r io s  a sp ec to s  en un p a sa je  re v e la d o r , en e l  que echando 
mano a  su d e s tre z a  e x p o s i to r ia ,  C iro Bayo p re se n ta  a CataluRa como l a  
esposa ( la  p u b i l l a ) y a  C a s t i l l a  como e l  esposo ( e l  h e re u ) . De e s te  
m atrimonio " . . .  v ino  e l  cambio de c a r a c te r  y e l  desmedro de Catalufia"
(p. 223). C a s t i l l a  domin6 en e s ta  uni6n y lo s  c a b a lle ro s  c a ta la n e s  
sup lan tados d e ja ro n  de s e r  co rte san o s  y c a u d il lo s  y ded icaron  a la s  
ta re a s  de com ercian tes y f a b r ic a n te s .  Catalufia reconoci6  e l  poder 
dominador de lo s  C a s te lla n o s  " . . .  y se  re sig n o  a h i l a r  l a  ru e c a , a 
cambiar sus c a s t i l l o s  por fa b r ic a s  y sus b a je le s  por naves m ercan tes, 
dejando a l  hereu  C a s t i l l a  l a s  empresas m il i ta r e s  y e l  aumento d e l 
patrim onio" (p . 223).
Pero con e l  tiem po v ino  l a  ca£da d e l dominio c a s te lla n o  en 
todas sus posesiones de U ltram ar por ab a rca r demasiado y recien tem en te  
perd i6  la s  filtim as p o sesiones que l e  re s ta b a n  en America y Oceania.
Al o c u r r i r  e s to ,  C atalufia , re f le ja n d o  l a  a c t i tu d e  reform adora de p o s t-  
g u e rra : " . . .  llamo a l  h e re u , l e  amonesto a que cam biara de p o l f t i c a ,
a m ira r por l a  casa  y a c re c e n ta r  a l  mayorzgo con e l  t ra b a jo  y ah o rro .
En poco estuvo  que le  e n ta b la ra  demanda de d iv o rc io . El hereu  v inose  
a  razon con gran  re g o c ijo  de l a  p u b i l la  a quien e l l a  l e  t r a e  mucha 
cuen ta . En menos de qu ince afios f ig u r a  en prim era l in e a  e n tre  lo s  
m ineros, n a v ie ro s , a g r ic u l to r e s  e in d u s t r ia le s  de Europa" (p. 22k).
Sf se  producen m a te r ia ls  jjrimas en Espafia, hecho de que nos
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percatam os a l  n o ta r  que e l  a u to r  andarlego  se  t r e p a  a un vag6n en que 
se  t r a n s p o r ta  m in era l (p. 57). Tambiin hace n o ta r  e l  n o v e lis ta  que en 
c ie r to s  d i s t r i t o s  se  ven vagonetas cargadas de plomo a rg e n tf fe ro  de 
Almagro, Adra y A guilas de M urcia (p . i k o ) . O tra vez notamos que l a  
r iq u e z a  d e l s u s t r a to  espaflol unicam ente pasa por Espana para  a c re c e n ta r  
l a  base i n d u s t r i a l  de p a ise s  mas d e s a rro lla d o s .
E stas  ex p lo tac io n es  de la s  r iq u e za s  m in era les  de Espafia e s ta n  
Intim am ente lig a d a s  con la s  in v e rs io n e s  de c a p i ta l  e x tra n je ro .  Son en 
r e a l id a d  dos c a ra s  de l a  misma moneda ya que ambas re v e la n  e l  le ta rg o  
in d u s t r i a l  de Espafia y l a  produccion m inera que se p r a c t ic e  a l  amparo 
de la s  in v e rs io n es  e x tr a n je ra s .
Una fu en te  d e l a tra s o  espanol e s tS  en que no se  l e  ha sabido  
saca r v e n ta ja  a la s  p o s ib ilid a d e s  que se o frec en . Por ejem plo , a l  
l l e g a r  a  A lic an te  Bayo se  convence d e l v a lo r  de sus cond ic iones c lim a- 
to lo g ic a s  que t ie n e n  l a  p o te n c ia lid a d  de c o n v e r tir  d icho lu g a r  en un 
invernadero  que b ien  p o d ria  r iv a l i z a r  a lo s  de Niza y Cannes. Esto 
s e rv irx a  para  a t r a e r  e l  tu rism o lo  cu a l s e r ia  una ayuda a l a  economia 
n a c io n a l. Pero lo s  a l ic a n t in o s  no se  preocupan por an u n c ia r la s  
b e lle z a s  de su reg io n . El d e sp e rd ic io  de e s te  recu rso  n a tu ra l  a g u ija  
a l  a u to r  a hacer e l  s ig u ie n te  com entario : "Por e s te  s is tem a ta r d a r f a
en c o n v e r tirs e  su d e l ic io s a  r ib e ra  en o t r a  c o rn is a  d e l M ed ite rran eo , 
porque a lo s  pueblos hermosos le s  pasa lo  que a muchos hombres de 
t a l e n to ,  que se quedan en sus casas y esperan  lo s  vayan a b u sc a r; con 
lo  que se  quedan a la s  buenas noches. Por algo d ic e  e l  r e f r a n :  ' m£s
hace p e rro  lad rad o r que le6n  dorm ido '" (p . 171 ).
Las d c n c r ip c lo n e s  quo hace e l  n o v e l is t .u  no exngeran e l  n i v e l
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de a tr a s o  de l a  Espafia de l a  £poca que a l  f in a l  de cuen tas  es d e l de 
una nacion  en lo s  a lb o re s  de su d e s a r ro l lo  i n d u s t r i a l ,  con l a  n o tab le  
excepcion de C atalufia que va in d u s tr ia l iz a n d o s e  plenam ente.
En e s ta  secciS n  hemos v is to  c6mo e l  a u to r  como miembro de l a  
G eneracion d e l 98 d e lin e a  lo s  m otivos por lo s  cu a le s  l a  i n i c i a t iv a  
p e rso n a l en Espafia no ha f r u c t i f ic a d o :  e l  gobierno  es re p re s iv o , a r b i -
t r a r i o  y saquea a lo s  in d efen so s ciudadanos que son l a  masa d e l pueblo . 
E stos quedan sumidos en l a  pobreza por l a  t i r a n i a  y por e l  abandono 
que es producto  de l a  in d i f e r e n c ia  a e l lo s  por p a r te  de la s  c la se s  
g o b e rn an te s . Hay muchisimos pobres que s e r ia n  de u t i l id a d  para  l a  
nacion  pero es n ec e sa rio  o b te n e r le s  tra b a jo  y para  l le v a r  e s to  a cabo 
C a s t i l l a  debe d e ja r  a l  lado  sus d e lu s io n es  de grandeza m i l i t a r  y 
ce fiirse  a l  m ejoram iento v i t a l  de Espafia m ediante l a  in d u s t r ia  y e l  
com ercio.
Es n o ta b le  que aunque don Ciro d e la ta  lo s  m ales que es ta n  a l a  
v i s t a  dondequ iera , se  a l e j a  de aq u e llo s  que ap o rtan  a l a  v is io n  de su 
p a is  una a c t i tu d  p e s im is ta  de v i l ip e n d io .  Al apun tar e s to  sefialamos 
que C iro Bayo co n trib u y e  o t r a  modulacion a l  ntimero de p e rsp e c tiv a s  con 
que se  puede o b serv ar l a  Espafia de l a  epoca. Es d e c i r ,  no ae l im ita  a 
una in v a r ia b le  a c t i tu d  a g re s te  s in o  que a len tad o  por su a i r e  o p tim is ta  
m itig a  l a  d e la ta c iS n  de lo s  males nac io n a les  con su innegable amor a l a  
v id a . In co rp o ra  e l  e s p i r i t u  que sefiala  que h a s ta  en l a  m ise r ia  es 
p o s ib le  s o la z a rs e  con l a  b e l le z a  de l a  e x is te n c ia .  Es d e c i r ,  no es un 
e s c r i to r  que desea en cu b rir  o excusar lo s  males que e x is te n  pero tam- 
poco e s ta  impulsado por l a  a g re s iv id a d  que probablem ente en muchos e s c r i -  
to re s  contemporaneos es una re v e lac i6 n  de su re tra im ie n to  y amargura
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e s p i r i t u a l .  Don Ciro desecha e l  n ih ilism o  que, in sp ira d o  por Schopen­
h a u e r , K ropotkin y o t r o s ,  asom brecfa a muchas almas por esa  Spoca, 
sum iendolas en l a  d esesp erac i6 n  y en l a  a b u lia  y s i  no en ac to s  de 
te r ro r ism o  f l s i c o  o i n t e l e c tu a l .
E l a u to r  nos p re se n ta  e l  ju s to  medio e s p i r i t u a l  a n te  e l  momento 
h is tS r ic o  ya que t ie n e  un e q u i l ib r io  e s p i r i t u a l  que e v i ta  que se extrem e 
y  de a l l !  que su obra se vuelva ten d en c io sa  y  sospechosa. E sta  d i s t r i -  
buci6n  p roporcionada de lo s  elem entos e s p i r i tu a le s  hace que conserve 
una a c t i tu d  a  l a  vez comprometida y d esp e jad a . Esto c re a  una arm onla 
en l a  novela  a t a l  punto que e l  l e c to r  l le g a  a p e rc a ta rs e  de lo s  males 
de Espafia de a p r in c ip io  de s ig lo  pero de una manera p la c e n te ra  que 
l l e v a  a l  en tend im ien to  y a l a  m editacion  y no a l  re tra im ie n to  o a una 
ex p lo sio n  em ocional.
D. C iro  Bayo an te  e l  p a is a je  espahol
C iro  Bayo, ind iv iduo  de e s p l r i t u  in q u ie to , dondequiera que e s te
no puede m antenerse lim itad o  por una v id a  s e d e n ta r ia  y r u t i n a r i a .  Des-
c a r ta  l a  e x is te n c ia  som etida a  quehaceres burgueses que pueden l im i ta r
su in c lin a c iS n  an d arieg a  de la n z a rse  de l a  urbe a l  campo o a l a  in v e rsa . 
Tambien sus c o r r e r la s  son e l  m ejor medio para amar su p a ls  a l  conocerlo  
p erso n alm en te . Aunque va a  lo  vago t u r i s t a  no dejan  de f a l t a r  sus 
in c lin a c io n e s  n o v en tay o ch is ta s  que lo  estim ulan  a l a  observaciSn y a l  
amor de l a  p a t r ia .
De todo se  aprovecha e l  l e c to r  ya que t ie n e  como g u la  un anda- 
r ie g o  experim entado. El le c to r  tam bien puede gozar de la s  observaciones 
y  e l  profundo gozo e s t l t i c o  que hace que e l  L a z a r i l lo  espanol e s te
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en riq u ec id o  por una c o n s ta n te  s e r i e  de d esc rip c io n es  de l a s  b e lle z a s  
de Espafia desde Madrid a B arcelona ta n to  n a tu ra le s  como humanas. Al 
hacer e s to  e l  a u to r  nos recu e rd a  a  A zorin .
Don C iro es un gran  amante de l a  campifia espafio la . Con una 
mente despreocupada como l a  suya, ta n  l i b r e  de f a s t id io s  e s p i r i tu a le s  
inoportunos (como sucede con Unamuno por e jem plo ), da Bayo con e l  
s e c re to  d e l buen vagamundo—se compenetra con e l  am bien te , e s p e c ia l -  
mente en e l  d i s f r u te  de l a  n a tu ra le z a . Asi va por e l  camino notando 
numerosas p e r s p e c tiv a s , por ejem plo, se d e ja  que lo  tome por l a  tu r a  
una p u es ta  de so l que p arece  m&gica (p . Ul) o se d e ja  in v a d ir  por la s  
du lces sensac iones de l a  hermosura n a tu r a l ,  v e rb ig ra c ia ,  e l  o lo r  
M. . .  de f ra g a n te  azahar de lo s  n a ra jo s  y lim oneros que se ven t r a s  lo s  
t a p i a l e s ” (p. 62) .  Se h a l la  igualm ente halagado por e l  esp lendor 
p o r tic o  de l a  n a tu ra le z a . Don C iro nos p re se n ta  e l  m agnifico  panorama 
de la s  manadas de p o tro s  que v io  en A ndalucla galopando con l a  c r in  a l  
v ie n to  (p . 67) .  Tambien a lab a  l a  r iq u e z a  de la s  t i e r r a s  a g r ic o la s  de 
Espafia y le s  da co n s id e ra b le  cab id a  en e l  L a z a r il lo  esp aflo l. Su c read o r 
no se  cansa de a la b a r  lo s  v inos espafio les. Nos d ice  que h a s ta  l a s  
v id es  alemanas que fu ero n  tra n sp la n ta d a s  a Espana tro c a ro n  su a sp e reza  
en d e lic ad ez a  y buen gusto  b a jo  lo s  in f lu jo s  duales  de l a  bondad d e l 
clim a y l a  m agn ifica  c a lid a d  d e l te r re n o  (p . 162). Ademas reconoce lo s  
b e n e f ic io s  c lim a to lo g ico s  para  lo s  se re s  humanos, por ejem plo, lo s  
sa lu b re s  in v ie rn o s  de Malaga con su h a b itu a l  tem planza (p . 83) .
M uestra en e s ta s  observaciones e l  deseo n o v en tay o ch is ta  de compene- 
t r a r s e  con l a  a tm osfera  de Espafia p rin c ip ian d o  con l a  n a tu ra le z a  de l a  
n aci6n . Desea conocer a fondo l a  esen c ia  de su p u l r ia .
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Las observaciones de l a  b e l le z a  n a tu ra l  de Espafia estfin en riq u e - 
c id a s  por lo s  conoc in d en t os d e l a u to r ;  v e rb ig ra c ia ,  afiora lo s  d ia s  
cuando e l  M anzanares de M adrid e ra  un r£o b e l lo  y s i t i o  p ara  paseos y 
re c re o  que ahora aparece  ensueiado y desagradab le  (p . 2 7 ).
Don C iro  evidentem ente s ie n te  que no puede amar su p a is  s i  no 
experim ents l a s  cu a lid ad es  d e l  p a is a je ,  s i  no se i n f i l t r a  con Si en sus 
andanzas. Al hacer e s to  puede rep ro d u c ir  en su obra la s  percepciones 
y es tad o s de animo que l a  atm Ssfera y e l  am biente producen en S i. Como 
n o v en tay o ch is ta  ve l a  imagen de Espafia en e l  p a is a je  contem plado. Cree 
que puede lo g ra r  e l  co n tac to  in tim o con su p a t r ia  a l  in te rp e n e tra r s e  
con e l  p a is a je  donde se  s ie n te  e l  l a t i r  de l a  nac ion . Esto in c lu y e  la s  
sen sac io n es  que s u s c i ta n  en S i e l  co n tac to  d ire c to  con l a  n a tu ra le z a  
espafiola como ya hemos v is to  en e s ta  secciS n .
E ste  mismo in te r e s  de qu erer d e sc u b rir  l a  in tim id ad  de su p a is  
lo  l le v a  a  ro z a rs e  con numerosos in d iv id u o s . En e l  L a z a r i l lo  espafiol 
lo  vemos rozandose ta n to  con lo s  la b r ie g o s  su fr id o s  y explotados como 
con e l  conde d e l L ibro decimo. Su v is i6 n  d e l campo es p es im is ta  en 
cuanto  a  la s  cond ic iones en que deben la b o ra r  lo s  cam pesinos. Para 
S sto s su {inico resguardo  es e l  esto ic ism o  resig n ad o . Las condiciones 
ad v ersas  e x is te n  ta n to  en e l  campo como en la  ciudad de acuerdo con la s  
re v e la c io n e s  que nos o f re c e . En todo caso inh iben  l a  v i ta l id a d  d e l 
p a i s .
S in  embargo, e l  p ro p o sito  de don Ciro de conocer a  Espafia no 
e s tS  sim plem ente lim ita d o  a exponer d e fec to s  sino  que busca con tra s c e n -  
d en c ia  a l l e g a r  a conocer e l  alma y p o te n c ia lid a d e s  de su p a t r ia .  Sus 
in te rro g a c io n e s  sobre l a  e sen c ia  v i t a l  de Espafia lo  l le v a  a s e n t i r  e l
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embargamiento que p rov iene  de l a s  muchas d e l ic ia s  que l a  n a tu ra le z a  
puede o f re c e r  a l  v ia je ro  s e n s ib le .  TambiSn puede embeberce de ig u a l  
manera en l a  am istad  y e s p f r i tu  c a u tiv a n te  d e l  pueblo que aim conserva 
muchas cu a lid ad es  halagadoras a p esa r d e l despotism o a que e s t£  some- 
t id o .  El e s p l r i t u  noble  de sus conciudadanos espera  e l  momento en que 
pueda te n e r  l a  oportun idad  de d esp leg a rse  para  e l  b e n e f ic io  de l a  
nacion  una vez que e x is ta  e l  medio l i b e r a l  para  e l lo .  M ientras ta n to  
e l  pueblo espafiol s ig u e  revelando c a r a c te r i s t i c a s  adm irables que 
subrayan su nob leza .
A p esar de l a  pobreza en que se  encuentran  sus conciudadanos 
dondequiera goza de su generosidad . Aun en la s  ciudades donde abunda 
e l  in te r e s  ganancioso l le g a  a p e rc a ta rs e  y adm irarse de l a  bondad de 
se re s  in d iv id u a le s  en la s  u rb e s . Vemos que e l  au to r l e  o b tie n e  un t r a -
b a j i to  a Juan de r e p a r t id o r  de p e ri6 d ic o s  y e s te  por su p a r te  t r a t a  de
corresponder su benev o len c ia . Y aiin e n tre  l a s  g en tes  que t ie n e n  nego- 
c io s  puede e x i s t i r  l a  buena v o lu n tad  d e s in te re sa d a . Juan l l e v a  a l  
a u to r  a  l a  Posada d e l Peine de Madrid pero l a  ad m in istrad o ra  no es una 
e x to r s io n is ta ;  todo lo  c o n tr a r io ,  Juan l a  d e sc rib e  en la s  s ig u ie n te s  
p a la b ra s : "Tocante a l a  sefiora G regoria  tampoco hay que a p u ra rse ; no
es de la s  p a tro n as  que ponen e l  pufial en e l  pecho. Lo mismo da que l a
pague por d la s ,  por semanas o por quincena, y s i  no, de mes a mes
vencido" (p . 15) .
Igualm ente p e rc ib e  que a pesar de la  m ise r ia  en que e s tS  sumida 
l a  masa de lo s  espafloles to d av fa  t ie n e  l a  h a b ilid a d  de gozar la s  
f i e s t a s .  Etnpero, don C iro l le g a  a c o n tra s ta r  e s te  e s p i r i tu  f e s t iv o  
momentfineo con e l  c o n s ta n te  a tra s o  de Espafia que hunde contlnuam ente a
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l a  m ayorla de lo s  ciudadanos en e l  mundo su c io  y tenebroso  de l a  
pobreza. Desea que sus co m p atrio tas  puedan sumarse re su e ltam en te  a 
l a  b e lle z a  y espontaneidad  de Espafia y que b ro te  e l  gozo de sus p lanes 
s in  lo s  o b s tacu lo s  que se  l e  in te rp o n en : l a  m ise r ia  y l a  t i r a n f a  a
que e s ta n  s u je to s .
Aunque e l  c a r£ c te r  noble d e l pueblo espanol atin en e l  p re se n te  
puede s u rg ir  a p esa r de ta n ta s  d i f i c u l ta d e s ,  e l  a u to r  se  p e rc a ta  que 
e s to s  b ro te s  de e s p i r i t u  son in f e r io r e s  a lo s  que d is f r u t6  Espana en 
epocas mas f e l i c e s .  In d ic a  que e l  a tra s o  por e l  que pasa l a  nacion 
e s ta  lim itando  l a  p o te n c ia lid a d  de e l l a  de t a l  manera que produce l a  
e s te r i l id a d .
Don C iro no encuen tra  monumentos contemporaneos que se  pueden 
a la b a r . Nunca lo  encontramos ensalzando a lguna c reac io n  a rq u ite c to n ic a  
moderna, por ejem plo. En c o n tra s te  m uestra p a r t ic u la r  in te r e s  por lo s  
recuerdos de l a  Espafia s e f io r ia l d e l pasado g lo r io s o  que se in c lin a b a  
por ig u a l  a l a  u t i l i d a d  y a l  o rg u llo  m arav illo so  de querer c o n s tru ir  
obras d u rab les  y herm osas. Al c ru z a r  e l  B e tis  por A lco lea se  queda 
admirado de un m agnifico puente de marmol negro (p . 6 2 ) . Igualm ente 
a lab a  l a  g o tic a  fachada de l a  i g l e s i a  p a r ro q u ia l de Manzanares (p.
Tampoco pasan in a d v e r tid a s  l a s  co n tr ib u c io n e s  m ara v illo sa s  con 
que la s  v a r ia s  n ac io n a lid ad es  a n c e s tra le s  co n trib u y e ro n  a l  eng randeci- 
m iento d e l t e r r i t o r i o  espaffol. Recuerda a  lo s  romanos que poblaron a 
T arragona:
Pasado e l  F ran co lf  empieza a v e rse  l a  ciudad de T arragona, un 
tiempo c o lo n ia  romana y cabeza de l a  Espafia ta r ra c o n e n se . D isp e r-  
sados aqu i y a c u lla  se  descubren soberb ios v e s t ig io s  d e l poder de 
Roma: la s  t r e s  p u e rta s  c ic lo p e a s  de l a s  m u ra lla s , e l  a n f i t e a t r o ,
d e l que se conservan r e s to s  m ag n ffico s, pero  no l a  t r a fd a  de 
agua (p . 212).
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Tambien reconoce l a s  m agn ificas c reac io n es  de lo s  £rabes en Espana:
D i, por f i n ,  con l a  Alhambra. Eknbalsamados ja rd in e s  l le n a n  
todos sus r in c o n e s , y  h ied ra s  y arrayanes tre p a n  por lo s  r o j iz o s  
m uros. Es l a  v id a  de la s  p la n ta s  siem pre joven y t r i u n f a l  a 
tra v e s  d e la s  m utaciones d e l  tiem po; s6 lo  que aqu i hay que o lv id a r  
l a  n a tu ra le z a  y c o n v e r tir  l a  adm iraci6n a l  a r t e  de lo s  moros que 
h ic ie ro n  d e l A lcazar una mansion de hadas; y a s f  p ien sa  e l  v ia je r o  
cuan to  e n tra  en e l  r e c in to ,  y , por una esp ec ie  de s o r t i l e g i o ,  se 
ve encerrado  e n tre  la s  fan t& stica s  decoraciones de p a t io s ,  s a la s  
y g a le r la s  (p. 116 ).
En lo s  monumentos a n c e s tra le s  reconoce e l  e s p i r i t u  in te n so  y 
en&rgico d e l c a s tic ism o  que ha sido  enriquecido  por la s  a p o rtac io n e s  de 
l a s  d iv e rsa s  agrupaciones h i s to r ic a s .  En e s te  aspec to  e l  n a rrad o r busca 
sum irse en e l  pasado c u l tu r a l  y e s p i r i tu a l  de Espana. R eincide en l a  
a labanza  de la s  m a ra v illa s  de lo s  arabes la b o rio so s  d e l su r de Espafia. 
Ademas de in d ic a r  que un espafiol es so lo  un espafiol a medias s i  no ha 
v i s to  en C ordoba,.Sevi11a y Granada l a  M ezquita, l a  G ira ld a  y la  
Alhambra, resp ec tiv am en te  (p. 6 7 ) no d e ja  de ad m ira r, con su p e rsp ec - 
t i v a  n o v en tay o ch is ta , la  in d u s t r ia  de lo s  arabes que c rea ro n  lo s  m agni- 
f ic o s  s is tem as de reg ad io  de V alencia . Aparece e l  abismo que sep ara  
lo s  in te r e s e s  de l a  Espana que es ta b a  ilum inada y e ra  v ig o ro sa  con l a  
p ro sa ic a  y desganada nacion  d e l p re se n te . Nota que e l  punto de en lace  
e n tre  e l  pasado y e l  p re se n te  yace ailn en e l  ca s tic ism o  pero no ha 
podido m a n ife s ta rse  en c reac io n es  m ag is tra le s  en e l  p re se n te  dado a l  
marasmo en que yace la  Espafia de la  a c tu a lid a d . C onsidera que lo  que 
fue  un e s p i r i t u  v i t a l  e s ta  reducido  en e l  p re sen te  a un cuadro in e r te  
de v id a  f o s i l iz a d a .
Como e s c r i to r  noven tayoch ista  desea que haya una r e v i ta l i z a c io n  
de lo  perenne espafio l, de l a  i n t r a h i s to r i a  n ac io n a l. Subraya l a  n e c e s i-  
dad de reform as y de un gobierno  que tenga un empuje e s p i r i t u a l  y no
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e g o ls ta  que pueda in s p ir a r  y  hacer b ro ta r  c reac io n es  de v a lo r  t r a s c e n -  
d e n ta l que e s te n  por lo  menos a l a  a l t u r a  de l a s  d e l  pasado. Por medio 
de don C iro , e l  l e c to r  l le g a  a p e rc a ta rs e  de cu an ta  v i ta l id a d  e x is te  en 
e l  p a is a je  p a t r io  y cuantas p o s ib il id a d e s  e s p i r i tu a le s  yacen in ad v e r-  
t i d a s ,  adorm ecidas e in ex p lo tad as  en l a  nac i6n ,
E. La in tim id ad  de Ciro Bayo
El a u to r  busca l a  f e l ic id a d  en lo  que lo  s a t i s f a c e .  Pero para  
lo g ra r  e s to  debe m antenerse l i b r e  de la s  re sp o n sa b ilid a d e s  y quehaceres 
que pueden im pedir e l  l i b r e  e je r c ic io  de su v o lu n tad . En e l  L a z a r il lo  
espafiol s a le  de Madrid y se  pone en marcha por lo s  caminos de Espana. 
Nada n i nad ie  lo  a t r a s a  ya que no t ie n e  n i f a m il ia  n i p a tro n  a quien 
mantener conforme y co n ten to . Ni s iq u ie r a  se  m o lesta  por s f  mismo. Se 
echa a marchar s in  mayor p reparac iS n  que l a  c a r ta  p ara  l a  ra c io n  de 
e tapa  con l a  cu a l puede e sp e ra r  ayuda a l im e n t ic ia  de lo s  m unicip ios por 
lo s  que pasa su ru ta .  Pero tam bien sabe que e s ta  ayuda como ta n ta s  
o tra s  de la s  au to rid ad es  espafiolas no pasa de s e r  mayormente i l u s o r i a .
La Gnica ayuda que l e  r e s t a  es que de algGn modo podra a t a j a r  e l  hambre.
A
E ste  es su modo de pensar y su manera de a c tu a r  y es o t r a  defensa  
co n tra  lo s  in te re s e s  que lo  puedan a t a r .
Todas la s  m o lestia s  que pueda en co n tra r  no lo  p e rtu rb an  ya que 
se  m antiene f i e l  a la  idea  de que s e r  l i b r e  y b uscar l a  f e l ic id a d  s in  
embarazos de ninguna c la s e  es lo  que verdaderam ente v a le .  En boca d e l 
cu ra  apo lineo  y d io n is la c o  d e l L ibro  undGcimo ex p resa  su f i l o s o f i a  
a n te  la  v id a :
E l concepto de l a  f e l ic id a d  d e l hombre es muy e l£ s t ic o .  La 
c ie n c ia  de s e r  f e l i z  c o n s is te  en s e r  p iadoso  consigo mismo, como 
hay que s e r lo  con lo s  demfis. No todo ha de s e r  s u f r i r  y perdonar
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l a s  m o le s tia s  y f la q u ezas  d e l  p r6 jim o; hay que a p l ic a r  tambi&n l a  
maxima a  n o so tro s  mismos, £QuS es e l  amor p ro p io , que es e l  o r -  
g u l lo ,  s in o  m o rtif ic a c io n e s  de n u e s tra  im p erfeec io n , de n u e s tra  
in fe r io r id a d  re sp e c to  de o t r a s  personas? En vez de a b r ig a r  en e l  
pecho esos asp id es  venenosos, I no s e r l a  m ejor que, como l a  Esposa 
de lo s  C an ta res , llevaram os l a  m ie l en lo s  la b io s  y l a  lech e  en e l  
pecho; l a  m iel p ara  e l  t r a t o  con n u e s tro s  sem ejantes y l a  lech e  
para d u lc i f ic a r  n u e s tra  alma? F altando  una de e s ta s  dos cosas se  
es medio an g e l y medio demonio (p , 2?7) .
Don C iro t ie n e  una co n fian za  in a r e s ta b le  an te  l a  v id a  que l le g a  
a se r  una f e ;  s ie n te  que se  puede a b r i r  camino dondequiera. P ro b ab le - 
mente e s to  nace de l a  co n fian za  que ha d e s a rro lla d o  a l  saber que ha 
estado  en muchos p a ise s  s in  o t r a  ayuda que l a  de s i  mismo y h a s ta  l a  
fech a , aunque p obre , ha s a lid o  i l e s o .  Su conocim iento b ib l ic o  y su 
in c lin a c io n  h ac ia  lo s  r e l ig io s o s  que aparecen  en e l  L a z a r i l lo  espafiol 
l le v a n  a suponer que tam bien es un in d iv id u o  con fe  en l a  D ivina P ro v i-  
d encia .
Su fe  en lo  inmanente hace que sea  un ind iv iduo  despreocupado 
en cuanto a su estado  s o c ia l .  Como todos lo s  noven tay o ch is ta s  busca 
l a  le g itim a  in tim id ad  y e s p i r i t u  in d iv id u a l .  El como cada uno de e l lo s  
se  d es ta ca  por su a c t i tu d  p e rso n a l an te  l a  v id a  y como e s to  se  re v e la  
en sus o b ras . Lejos de abochornarse se  complace den tro  de l a  c irc u n -  
s ta n c ia  que se ha creado de vagamundo.
Seg&n la  manera de pensar de C iro Bayo es e l  colrao de o rg u llo  
de que o tro s  in d iv id u o s o s te n te n  p uestos y t i t u l o s  que t ie n e n  poco v a lo r  
en cuanto a l a  f e l ic id a d  que proporcionan a l  ind iv iduo  que lo s  posee. 
Ademas co n s id e ra  que todos e s to s  empefios de b uscar a lc u rn ia  son p asa - 
je ro s  como lo  es todo  a n te  l a  vanidad  de l a  v id a . En e l  cem enterio  
donde e n tie r ra n  l a  baronesa en e l  Libro decimo n o ta  que hay p lacas  quo 
lucen  con a la rd e  lo s  t i t u l o s  y p r iv ile g io r . de los que se hu llun
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en te rrad o s  en e l  camposanto, C onsidera que e s to s  m uertos que son e n a l-  
te c id o s  no son m ejores que lo s  m uertos humildes pues Dios se  aco rd a ra  
de e l lo s  (pp. 185- 18 6 ).
Al e s ta r  su sten tad o  por l a  f i l o s o f i a  de que l a s  preocupaciones 
m a te r ia le s  son vanidad no desmerece su e lec c io n  de l a  v id a  de vagamundo. 
A cepta c u a lq u ie r  o frec im ien to  de l a  v id a  con d esp a rp a jo , Se a t ie n e  a 
c u a lq u ie r  c irc u n s ta n c ia  que sucede lib ra n d o se  lo  m ejor que puede. Esto 
e s ta  ap a re n te  por to d a  l a  n o v e la ; un ejemplo e n tre  muehos es l a  noche 
que pasa en e l  vag6n de carga de un t r e n ,  Nada tu rb a  su suefio aunque 
a l  a lo jam ien to  no es de lo  m ejor: ”O lia  a e s t i e r c o l  de ganado; pero
e s to  es una v e n ta ja ,  porque l a  boniga seca s e rv ia  de alfom bra . En l a  
o scu rid ad  tro p e c e  unas p a ja s ,  y la s  ex tend i para  mayor lim p ie z a . En- 
v u e lto  en l a  manta dormi en a q u e lla  p e r re ra  como en un p a la c io  encan- 
tad o "  (p . 5 8 )-
C iro Bayo no t ie n e  e l  r a d ic a l  escep tic ism o que es e l  fundamento 
d e l desasosiego  de sus companeros de g enerac ion . Tampoco e s t£  ob se- 
sionado por l a  m o rta lid ad  y l a  p o s ib il id a d  de sum irse en l a  nada a l  
m o rir. La p re se n c ia  de l a  in te rro g a c io n  a n te  e l  o r ig e n  y e l  d e s tin o  
d e l hombre que c a ra c te r iz a  a n oven tayoch istas  s o b re s a l ie n te s , en p a r­
t i c u l a r ,  Unamuno y B aro ja , no aparece  en Bayo y e s to  lo  d if e re n c ia  de 
e l lo s .  E l a u to r  e s ta  demasiado conten to  con gozar lo s  hum ildes p la c e re s  
de l a  v id a  en e l  p re se n te  p ara  e s ta r  constantem ente oprim ido en su v id a  
por in tra n q u ilid a d e s  que t ie n e n  que ver con e l  fu tu ro .
Lo mas p robable es que don Ciro se duerma a l  ponerse a pensar 
en preocupaciones. Dondequiera que va se d e ja  l l e v a r  por e l  goce co r­
p o ra l s in  que se  entrem etan preocupaciones m a te r ia le s .  En M adrid, poco
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a n te s  de p a r t i r ,  ya notamos lo s  prim eros in d ic io s  de e s to .  Nos r e l a t a  
que " a l  acostarm e, t r a t e  de c o n s u lta r  con l a  almohada lo  que h a r la  con 
lo s  nueve mermados duros que me quedaban, pero no pudo s e r ,  porque l a  
buena d ig e s ti6 n  hizome dorm ir de un t i r 6 n  to d a  l a  noche. IOh t r a g a -  
deras de pobre! jOh e la s t ic id a d  d e l est6mago a b s tin e n te !  ;0h p rec iad o  
d e s q u ite !"  (p. 22).
Don C iro ama l a  l i b e r t a d  b ie n  en ten d id a . Lo que l e  g u s ta  es 
v iv i r  y no p reo cu p arse . Le g u s ta  m archar por e l  campo poniendo sus 
cu a lid ad es  f i s i c a s  e in te le c tu a le s  a  p rueba. Goza de la s  b e l le z a s  d e l 
campo y de l a  compaffia de toda c la s e  de in d iv id u o s  de todos lo s  n iv e le s  
so c ia le s  y economicos.
Aunque e l  a u to r  anda vagando por Espana se  conserva como in d i ­
viduo re s p e ta b le .  Al e n c o n tra rse  con lo s  so ldados de l a  I n f a n te r ia  de 
l a  Reina un cabo de e l l a  se to c a  la s  urSas de lo s  dos p u lg a res  p regun- 
t£ n d o le  de senas s i  t i e n e  p io jo s .  Don C iro l e  c o n te s ta  que no. Nos 
in d ic a  que "procuraba s e r  ta n  p u lc ro , que h a s ta  c e p i l lo  lle v a b a  para  
quitarm e e l  po lvo , cuanto  m£s p e in e  y jabon para  mi to cad o . Me v e r ia n  
to s ta d o  d e l so l y p o lv o rie n to , pero  s u c io , no" (p . 6 0 ).
Se m antiene Limpio f is ic a m e n te  y m uestra  dondequiera un e s p l r i t u  
agudo y noble que comunmente no se  p o d ria  e sp e ra r  de un vago. Esto 
p a ra  don Ciro es una fu e n te  de vanidad ya que l e  g u s ta  so rp ren d er a lo s  
que lo  creen  a prim era v i s t a  un vago a r r a s t r a d o .  Los sospechas se  d es- 
vanecen a l  desenganarlos con su c u l tu ra  y su re f in a m ie n to .
Al a u to r se  le  ha an to jad o  h ace rse  vagamundo y no por haber 
estado  ob ligado  a s e r lo  m uestra una a c t i tu d  d esp ejad a  no s6 lo  h ac ia  s i  
mismo sino  tam bien en cuanto a l a  s itu a c i6 n  de Espafia pues no t ie n e
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ningGn in te r e s  m a te r ia l i s ta  que lo  im pida de reconocer l a  verdad t a l  
como e x is te .  Toma en e l  L a z a r i l lo  espafiol una a c t i tu d  l i b e r a l  s in  
m argenes. Nada impide sus percepciones in te le c tu a le s  y su  busqueda de 
lo  verdadero y fundam ental ta n to  en su s e r  como en e l  alma de su p a t r i a .  
Al hacer e s to  d e s c a r ta  lo  s u p e r f ic ia l  y momentaneo por lo  p e rd u rab le  y 
tra sc e n d e n te .
Es n o tab le  que e l  n a rrad o r aparece  preocupado como ciudadano y
despreocupado como in d iv id u o —una de l a s  co n tra d ic c io n es  que in co rp o ra
don C iro . La c o n tra d ic c io n  se re su e lv e  evidentem ente en prim er lu g a r
a l  reconocer que e l  es un ind iv iduo  que t ie n e  una a d a p ta b ilid a d  como
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pocos. Ademas son pocas la s  personas que pueden tomar una a c t i tu d  ta n  
despreocupada a n te  la  v id a . Y en segundo lu g a r  nos percatam os que es 
indudable que e s ta  animado por e l  p a tr io tism o  y su amor por l a  humani- 
dad. Esto nace de su conocim iento de l a  l ib e r t a d  que ta n to s  de sus 
com patrio tas no pueden g o zar.
F. E l a r t e  de C iro  Bayo
Por dondequiera en e l  L a z a r i l lo  espafiol se n o ta  que Ciro Bayo 
desea que su a r te  b e n e f ic ie  a  Espafia. Por ejem plo, hace r e s a l t a r  en su 
obra lo s  d e fe c to s  de l a  soc ied ad . E sto  lo  lo g ra  don C iro despues de 
haber permanecido en y haberse  compenetrado con e l  medio que novela .
Al s e n t i r  e l  l a t i r  de cada n iv e l  s o c ia l  en l a  accion  de l a  novela 
podemos l l e g a r  a una co n s id e rac io n  mas a u te n t ic a .  Tanto su conocim iento 
sab io  de l a  v id a  como su p en e tra c io n  in te l e c tu a l  hacen que se p e rc a te  de 
l a  van idad , e l  egoism o, e l  engafio y to d a  c la s e  de co rru p c io n . Pero 
e v i ta  de tomar una a c t i tu d  excesivam ente p e s im is ta  ya que siem pre l le n a
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l a  ob ra  de com pasi6n, a fe c to  y en tendim iento  p a ra  sus congeneres.
C iro  Bayo nos recu erd a  a lo s  a u to re s  p r im itiv o s  y jo v ia le s  de 
l a  Edad Media. Tiene un generoso amor a  l a  v id a  y a l a  f e  en D ios.
E sto  in c lu y e  l a  id ea  de que El p roveera  y no hay que p reocuparse  b u s-  
candole e l  lad o  neg ativ o  a l a  e x is te n c ia .  H asta en lo s  momentos en que 
se  h a l la  en a p r ie to s  no d e ja  de v e r  l a  necedad de l a s  acc io n es de lo s  
poderosos y de n o ta r  que l a  se rie d a d  de l a  s itu a c io n  se vuelve sim pleza. 
Su d isp o s ic io n  risu e fia  y o p tim is ta  b o rra  la s  amarguras de l a  v id a .
E sto  lo  conduce a te n e r  una a c t i tu d  despejada y a le ja d a  de r e n c o re s .
Lo c u a l hace que se  desprenda de l a  co n cen trac i6 n  en s i  mismo que es uno 
de lo s  d e fec to s  de algunos n o v e n tay o c h is ta s . Al no m o stra rse  acerbo  
queda a b ie r ta  su mente y se d e ja  s a tu r a r  por l a  te rn u ra  y l a  bondad, 
aunque no exclusivam en te , por lo s  d esv £ lid o s .
En cuanto  a su p e rsp e c tiv a  e s t§ t i c a ,  es l a  de un e s c r i to r  
r e a l i s t a  que c o n s id e rs  que e l  a r t e  debe r e f l e j a r  l a  v id a  y l a  ex p e rien - 
c i a  d e l a u to r .  E sta  ex p e rie n c ia  no es necesariam ente e l  m a te r ia l  de 
l a  novela  pero  a l  menos es l a  m a te ria  prima que e l  a u to r  emplea para 
p re se n ta r  su v is io n  e s te t i c a  de l a  r e a l id a d .  El in te r e s  que imprime en 
su la b o r  t i e n e  e l  s e l lo  in co n fu n d ib le  de que nos e s ta  o frec ien d o  
imSgenes tomadas o m odificadas de l a  e x p e rien c ia  v iv id a . Dado a e s te  
rasgo  de l a  novela  e l  in te r e s  se s o s tie n e  co n s ta n te  s in  d ecaer y nos 
m antiene a  l a  e x p e c ta tiv a  de o tro  tro z o  sabroso de v id a .
Don Ciro m uestra g ran  fa m ilia r id a d  con lo s  t6 p ic o s  que va 
in tro d u c ien d o  en su novela . Esto conduce a que pueda ex p resa rse  con 
a c ie r to  a l  o frece rn o s  d esc rip c io n e s  que in c lu y en  pocas p a la b ra s  pero de 
gran  e x a c t i tu d . Tomese por ejemplo su d e sc rip c i6 n  de l a  Trapa de Val 
San Jo3e:
i6 o
Entonces me d i cu en ta  d e l porqu£ de lo s  o l iv a r e s ,  de la s  b ien  
cu idadas veg as , a le g re s  campos y viHedos de a q u e lla  zona, ta n  
d if e re n te s  de lo s  se q u e ra le s  comarcanos. Los t r a p e n s e s , en pleno 
s ig lo  XX, ensefiaban a  lo s  m adrilenos como se funda una co lo n ia  
a g r ic o la  a l a s  p u e r ta s  de l a  c a p i t a l  y en s i t i o s  que o tro s  d isp u ta n  
por b a ld io s  y de poco provecho (p. 30).
En l a  p rim era o rac io n  p la n te a  a  l a  vez e l  re su lta d o  f r u c t l f e r o  d e l t r a ­
b a jo  y l a  pobreza que t r a e  l a  in a c t iv id a d . En l a  segunda id e n t i f i c a  
lo s  p ra c t ic a n te s  de l a  a g r ic u l tu r a  la b o r io s a  y c o n tra s ta  su optimismo 
productivo  con e l  pesimismo tim o ra to , En tlnicamente un par de o rac iones 
lo g ra  p la n te a r  slm bolicam ente l a  f a i t a  de i n i c i a t i v a  que i r r a d ia  desde 
Madrid y que se  cunde por to d a  l a  naci6n produciendo e l  estancam iento  
aunque pueden haber so lu c io n es  f r u c t i f e r a s .
Don C iro tam bien hace a la rd e  de lo  b ien  que puede e fe c tu a r  una 
d e s c r ip tio n  a l  m ostrar su dominio d e l le n g u a je  te c n ic o . Al d e s c r ib i r  
una manada de p o tro s  que l le g a  a  ab revar a una r ib e r a  in d ic a  que "son 
anim ales de cabeza b ie n  p u e s to , a l to s  de brema o de c o p e te , anchos 
p a r i e t a l e s ,  c a ra  p lana de m a r t i l lo ,  c u e llo  de c ie rv o  y e s tre c h a  n a r iz ,  
capaz de beber en un v aso , de v ie n tr e  de galgo y ca fiilav ad o s , Andan a 
buena v e la ,  segando b ie n , p ico teando  a cada paso y con l a  co la  en 
trom pa" (p . 61+).
Aunque emplea un le x ic o  escogido y e f ic a z  de hombre conocedor, 
e l  a u to r  tam bien m uestra  que con ig u a l h a b ilid a d  puede emplear e l  
len g u a je  p u e b le rin o . A v e c e s , lo  combina con e l  len g u a je  c u l to .  E ste  
para  exponer l a  s i tu a c io n  y aquel p ara  acen tu a r l a  com icidad de l a  
c ir c u n s ta n c ia ,  por ejem plo, cuando pone en boca de un curandero  la s  
s ig u ie n te s  p a la b r a s : "Tuve e n tre  mis c l ie n te s  chalanes uno con la
mania mas r a r a  que puede u s ted  f ig u ra r s e :  l a  de a v en ta rse  l a  n a r iz  a
l6l
cada in s ta n te ,  como quien caza moscas porque l e  p a re c ia  v e r v e n ir  a un 
moscardon. . . .  se  ib a  quedando tu l l id o  d e l  brazo derecho a fu e rz a  de 
amagar m oquetes,r (p . 127). El len g u a je  siem pre e s ta  encaminado a 
c re a r  l a  anim acion en l a  novela en conjuncion  con l a  acc io n .
En cuanto  a l  empleo de o ra c io n e s , emplea la rg a s  en l a  n a rra c id n  
y c o r ta s  en e l  in tercam bio  de lo s  d ia lo g o s . P re f ie re  e l  p a rra fo  de 
medlana lo n g itu d  en e s ta  novela .
El a u to r  so b re sa le  por l a  anim acion de sus d i£ lo g o s . Al o f re -  
cernos in d iv id u o s  v ivaces en e l  L a z a r il lo  espafiol compone diS logos que 
nos entusiasm an y c a u tiv a n . A v eces , aunque no lo  hace con l a  i n s i s -  
te n c ia  de E l p e reg rin o  e n tr e te n id o , e s to s  d i£ logos toman e l  c a ra c te r  
c la s ic o  de a d e la n ta r  l a  exposic ion  y d isc u s io n  de una id ea  o a c t i tu d .
El ejem plo n o ta b le  de e s to  en e l  L a z a r i l lo  espafiol es l a  d isc u s io n  de l 
cu ra  ap o lln eo  y d io n is la c o  que hace una defensa  en pro de gozar la  v ida 
y d e ja r  a t r a s  la s  in h ib ic io n e s  u l tra p u r i ta r ia s  por lo s  goces n a tu ra le s  
y h o n es to s . Ademas, don Ciro v a r ia  constantem ente l a  exposic i6n  con 
lo s  d ia lo g o s  o monologos r e f le x iv o s .
Bayo m uestra nuevamente en e l  L a z a r il lo  espanol lo  h a b il  que 
es en c re a r  a tm o sfe ra s . En cuanto a  l a  d e la ta c io n  de lo s  males que 
aquejan  a Espana, m uestra l a  a u to rid a d  repugnante no por medio de e p i-  
t e to s  s in o  por l a  acum ulacion de hechos que m uestran e s to .  En e l  
s ig u ie n te  ejem plo vemos como l a  G uardia C iv il  anuncia su p re sen c ia  
e n tre  lo s  pobres que h ab itan  en l a  f a b r ic a  abandonada:
Al amanecer nos d esp erto  un in s o l i to  ru id o . Daban golpes a 
lo s  ta b lo n e s  en equ is que cruzaban l a  p u e rta  y se o ian  voces de 
mando.
Nos incorporam os s o b re s a lta d o s , y por habernos acostado  medio 
v e s t id o s ,  en un re p e n te  nos pusimos en p ie .  Cayeron la s  ta b la s  y 
ap a rec ie ro n  dos g u ard ias  de Orden pub lico  (p . 95)*
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As£ como puede en ten eb recer una atm 6sfera  con su d e s tre z a  
n a r r a t iv a ,  puede l l e n a r l a  de co lo rid o  s in  f a l t a r  e l  com entario p e rso n a l. 
Por ejem plo, nos d e sc rib e  y se  conmueve an te  lo s  ru id o s  de f i e s t a  de 
unos g ita n o s  donde se  oye g u i ta r r e o ,  palm adas, o le s  y can te  jondo 
(pp. 129-130).
Tambien se m uestra d ie s t r o  en c re a r  a tm osferas cam biab les , es 
d e c ir ,  en t r a n s ic io n .  Ejemplo de e s to  es l a  re v e la c io n  momentanea de 
l a  v id a  t r a g ic a  de lo s  Pescadores v a len c ian o s :
E stos Pescadores re p re se n ta n  en l a  v id a  d e l pueblo l a  p erp e tu a  
t r a g e d ia .  No hay p a ra  e l lo s  un d ia  de p la c id a  co n fia n z a , porque 
e l  c ie lo  a z u l ,  l a  mar se re n a , e l  v ie n to  en calm a, no son sino  
engaflosas a p a r ie n c ia s  d e l p e lig ro  que se  o c u lta  t r a s  esas b e l la s  
formas de l a  p o es la  d e l Oceano. De im proviso surge una nube, l a s  
aguas se encrespan , e l  huracan rompe sus cadenas y l a  m uerte aparece  
e n tre  lo s  h o rro re s  de l a  tem pestad , segando l a  f l o r  b ra v ia  de l a  
c o s ta  . . .  (p . 20U).
Notese nuevamente en e s te  ejemplo l a  te c n ic a  f a v o r i ta  de don Ciro de i r
acumulando numerosos pormenores p a ra  que e'l l e c to r  ca ig a  a l  ta n to  de l a
s itu a c io n  y no simplemente por medio de un par de a d je t iv o s .
Al c re a r  una atm 6sfera e l  a u to r  tam bien t ie n e  l a  h a b ilid a d  de 
e n c o n tra r le  un aspecto  in s 6 l i to  a una s i tu a c io n . En e l  L ibro noveno 
una pobre m ujer e s ta  trag icam en te  reducida  a ro b ar p a ra  te n e r  que comer 
pa ra  e l l a  y sus h i jo s .  Aunque e s ta  es una s itu a c io n  som bria, don C iro 
no d e ja  de e n c o n tra r le  una f a c e ta  comica. Aunque en e l  in c id e n te  a 
que aludim os l a  m ujer es cap tu rad a  no d e ja  de f a l t a r  l a  com icidad:
El pub lico  se  d iv id io  en dos bandos: uno p e rs ig u i6  a l a  mujer
y l a  cap tu ro  fa c ilm e n te ; e l  o t r o ,  c a l l e  a r r ib a  y c a l l e  a b a jo , 
c o r r l a  t r a s  e l  g a l lo ,  que cansado de ta n ta s  c a r r e r a s ,  se e rg u la  y 
de‘vez en cuanto em bestia , dando a lgun que o tro  p ic o ta z o . En e s to  
topo conmigo, que a l lx  e s tab a  de e sp e c ta d o r . Fui a c o g e r lo , y e l  
a n im a lito , en vez de c o r r e r ,  a le te o  bravamente y en dos vuelos se 
p lan to  en mi brazo y luego en mi cabeza. A r ie sg o  que me c la v a ra  
uno de lo s  e s p o ld re s , a le e  l a  mano y lo  cog i por la s  p a ta s .
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— jEs d e l convento! JEs d e l  conven to !— me g r i ta r o n  a lg u n o s, 
creyendo que e l  g a l lo  s e r i a  CsicD conmigo.
—Pues a l  convento voy a e n tre g a r lo — c o n te s te  con aplomo.
(p . 163)
Aqul como por to d a  l a  novela  se  in te g ra  l a  a c t i tu d  p e rso n a lis im a  de don 
C iro que a c re c e n ta  l a  amenidad de l a  n o v e la .
E l a u to r  c re e  que e l  a r t e  debe a p e la r  a  l a  s e n s ib i l id a d  e s te t i c a  
d e l l e c to r .  Aunque e s ta  novela  r e l a t a  l a s  andanzas de un vago, nunca 
podemos c o n s id e ra r lo  un vago derengado. Tampoco emplea su p o s tu ra  de 
vagamundo p a ra  i n c lu i r  en su obra  in c id e n te s  que apelan  a  lo s  ba jos 
in s t in to s  de una manera v u lg a r . Y en e l  L a z a r i l lo  espafiol a l  ig u a l 
que E l p e reg rin o  e n tr e te n id o , a c re c ie n ta  l a  r iq u e z a  e s te t i c a  aunque no 
l a  docta  a l  in tro d u c ir  a  manera de decoraci6n  numerosas a lu s io n e s  a  l a  
l i t e r a t u r a ,  e l  a r t e  p ic to r ic o ,  l a  m fisica, l a  m ito lo g ia , l a  r e l ig io n ,  
l a  f i l o s o f i a ,  l a  h i s t o r i a  y l a  c ie n c ia .  E s tas  a lu s io n e s  son empleadas 
por su  v a lo r  s u p e r f i c i a l ,  no profundo, es d e c i r ,  por su v a lo r  
m e ta fo r ic o .
Aunque hay muchas de e s ta s  a lu s io n e s  en e l  L a z a r i l lo  espafio l, 
C iro Bayo se  l im i ta  a  su  empleo e s e n c ia l ,  no amontona. E l l e c to r  no 
t ie n e  que a tu r d i r s e  buscfindole s ig n if ic a d o s  s im bolicos n i a lu s io n e s  
c r f p t ic a s  a  e s ta s  a lu s io n e s . Logra re u n ir  a lu s io n e s  de v a r ia  p roce- 
d encia  pero con e x i to .  Ejemplo de e s to  es l a  d e sc rip c i6 n  de l a  p laya 
de A lm eria cuando e l  a u to r  se  emociona a l  v e r e l  mar:
iT h a la ssa ! jE l M ar!, g r ita b a n  a le g re s  lo s  ex p ed ic io n a rio s  de 
X enofonte a  l a  v i s t a  de aquel que, a u r i r r o l l a n t e ,  l e s  t r a f a  saludos 
de l a  le ja n a  G rec ia . Con ig u a l emoci6n sa lu d e  yo a l  M editerraneo 
a l  tra sp o n e r  l a  s i e r r a  de Gador. Me p a re c io  haber puesto  una p ica  
en F la n d e s , y que en lleg an d o  a  l a  c o s ta  i r i a  m ejor s e rv id o , b ien  
a s i  como e l  com batiente se  anima viendo e l  convoy m arino que l e  
p ro teg e  y ra c io n a  (p. 133).
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C iro  Bayo como lo s  o tro s  noven tay o ch is ta s  p rocu ra  que haya una 
renovaciS n  en e l  a r t e  l i t e r a r i o .  Como e l lo s  s ia n p re  e s t£  a b ie r to  a 
e s tlm u lo s  especia lm en te  aq u e llo s  que estfin  in sp ira d o s  por su  co n tac to  
d i r e c to  con e l  l a t i r  d e l pueblo espafio l, Al ig u a l  que e l lo s  es un escu - 
d rifiado r m inucioso preocupado por d e ta l l e s  de o b je to s  y  s e re s .  Esto le  
p e rm ite  ex p re sa rse  con p re c is i6 n  y p en e tra c i6 n  haciendo que su a r t e  sea  
mas p l& stico  y mas c a s t iz o  ta n to  en l a  n a rrac io n  como en su empleo de 
v a r io s  n iv e le s  d e l  le n g u a je .
O tro recu rso  que emplea p a ra  anim ar su r e l a to  y p a ra  ahondar en 
l a  t r a d ic i6 n  c a s t iz a  es su empleo de lo  p ic a re sc o  en l a  novela . La 
a cc i6 n  p ic a re sc a  d e l L a z a r i l lo  espafiol e s t£  re la c io n a d a  con l a  d e l 
L a z a r i l lo  de T om es.
G. E l L a z a r i l lo  espafiol a n te  El 
l a z a r i l l o  de Tom es o r ig in a l
Tanto e l  L a z a r i l lo  espafiol como El l a z a r i l l o  de Tom es se 
pueden d e f in i r  como novelas r e a l i s t a s  de re c o rr id o  o de v ia je  ya que 
en ambas novelas e l  p ro ta g o n is ts  se  m antiene en c o n s ta n te  movimiento 
tra s la d S n d o se  de un lu g a r  a  o t r o .  E sto  r e s u l t s  en que e l  fondo de l a  
o b ra  sea  v a r ia b le  lo  c u a l afiade a  l a  v a ried ad  y a l  a t r a c t iv o  de e s ta s  
dos n o v e la s .
Los p ro ta g o n is ta s , es d e c i r ,  don C iro y LSzaro de T om es, dado 
a  su  m ovilidad  proporcionan a l  a u to r  l a  oportun idad  de e s tu d ia r  desde 
v a r ia s  p e rsp e c tiv a s  l a  sociedad  en que se  re d a c ta n . El p e rso n a je  cen­
t r a l  de cada uno de e s to s  dos L a z a r i l lo s  frecuentem ente t ie n e  que buscar 
o tro  t r a b a jo  ya que constan tem ente se  t r a s la d a  de un s i t i o  a  o t ro .  En 
cada o cas io n  que e l  p ro ta g o n is ts  o b tie n e  o tro  empleo nuevo se  encuen tra
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con o t r a  s i tu a c i6 n  generalm ente d i f e r e n te :  con o tro  o f ic io ,  con un
amo d i s t i n to  y ,  a v e c e s , con o tro  n iv e l  s o c ia l .  Esto no es sim plem ente 
un a c c id e n te  n o v e lls t ic o  ya que e l  a u to r  t ie n e  l a  in te n c io n  de hacer 
a p a re ce r  constantem ente nuevos asp ec to s  de su sociedad  con e l  deseo de 
exponer y c r i t i c a r  lo s  d e fe c to s  de e l l a .
En E l L a z a r i l lo  de Tormes e x is te  adem&s e l  esquema so s te n id o  
por to d a  l a  novela de que L a z a r i l lo  s irv a  una sucesiS n  de amos y 
m ediante l a  observaci6n  de e s to s  in d iv id u o s pueda escu d rifia r v a r io s  
n iv e le s  de l a  sociedad . Esto tambiSn e x is te  en EL L a z a r i l lo  espafiol 
aunque no'"con l a  in s i s te n c ia  c o n s ta n te  de c o n tin u a r  l a  t r a y e c to r ia  de 
servidum bre a  v a r io s  amos como en El L a z a r i l lo  de Tormes. Don Ciro 
como p e rso n a je  s irv e  a  algunos amos de vez en cuando; por ejem plo, en 
e l  c a p ltu lo  cu a rto  d e l L ibro sex to  s irv e  a  un g ita n o  a l  p e d ir le  e s te  
que cu ide  su cueva. Esto perm ite  que C iro Bayo exponga, con in to le r a n -  
c i a  in u s i ta d a  en e l ,  ,que lo s  g ita n o s  son una p laga  de lad ro n es  pues, 
v e rb ig ra c ia ,  son e s p e c ia l i s ta s  en e l  contraraardar de c a b a llo s .
Al r e v e la r  la s  f a l t a s  de l a  sociedad  surgen  observaciones ace rca  
de e l l a s .  En ambos L a z a r i l lo s  es p o s ib le  p e r c ib i r  un deseo r e fo rm is ta . 
Pero es un reforraism o l a i c o ,  p ra c tic o  y no m o ra liz a n te . Esto es a s i  en 
p a r te  porque lo s  p e rso n a jes  experim entan en carne  v iv a  lo s  d e fe c to s  y 
d e sc rib en  la s  quejas que experim entan; puesto  que e l  ag rav io  es a prim era 
mano as£ tam bien l a  re a c c io n  es en prim era persona.
Ya que ambas novelas son obras de re v e la c i6 n  d i r e c ta  sus puntos 
de v i s t a  van derechos a l  d e fe c to  con poca a te n c io n  a l a  ornam entacion. 
Tanto e l  L a z a r il lo  espafiol como e l  L a z a r i l lo  de Tormes son novelas de 
g ran  c la r id a d  e x p o s it iv a , espontaneas y n a tu ra le s  ya que l a  fran q u eza
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e s p i r i t u a l  de sus p e rso n a je s  c e n tr a le s  lo s  p red ispone a que a s i  sean— 
e l  L a z a r i l lo  o r ig in a l  es un nifio candido y don Ciro aunque mayor de 
edad lo  es tam bien . E stas  c a r a c t e r i s t i c a s  con trib u y en  ademas a  que 
ambas obras sean n a r r a t iv a s  e n tre te n id a s  y d iv e r t id a s .
Al n a r ra r  e l  f l u i r  de l a s  v id as  de lo s  p e rso n a je s  c e n tra le s  en 
p rim era  persona hace que impere e l  tono  a u to b io g ra fic o  en ambas n o v e las . 
Ambos L a z a r i l lo s  p re sen ta n  la s  d i f ic u l ta d e s  que acometen sus p ro tag o - 
n i s ta s  a l  t r a t a r  de a d a p ta rse  con e x ito  a l  medio que lo s  ro dea . Ya que 
con excepcion d e l p e rso n a je  c e n t r a l  todo lo  demas de l a  novela es 
v a r ia b le  y c i r c u n s ta n c ia l ,  e l  p ro ta g o n is ta  provee a l a  novela e l  unico 
v in cu lo  u n it iv o  y l e  o to rg a  c o n s is te n c ia  a l  r e l a to .
E l p lan team ien to  de e s ta s  dos n a rrac io n es  t a l  como la s  hemos 
venido presen tando  denota e l  hecho que n i una n i o t r a  s ig u e  un esquema 
preconcebido  ya que n i s iq u ie r a  e x is te  por a n tic ip a d o  un i t i n e r a r i o  
p a ra  l a  t r a v e s ia .  Lo mismo sucede con lo s  acaece res  de l a  novela ya 
que o cu rren  s in  una su cesi6 n  p reco n ceb id a , son puros a z a re s . Y ya que 
lo s  e p iso d io s  no guardan una re la c iS n  e s tre c h a  e n tre  s i  s e r i a  p o s ib le  
t r a s to c a r lo s  s in  a l t e r a r  s ig n if ic a tiv a m e n te  l a  marcha de l a  n a r ra t iv a .
Lo que es mas, se p o d rian  e lim in a r  algunos ep iso d io s  s in  que e l  t o t a l  
s u f r ie r a  un t r a s to r n o .  E sta  a d a p ta b ilid a d  asombrosa que t ie n e n  es to s  
L a z a r i l lo s  por su c a ra c te r  ep is6 d ico  perm ite  que ambas novelas queden 
a b ie r t a s ,  es d e c i r ,  es p o s ib le  c o n t in u a r la s ; de e s to  es te s tim o n io  la s  
m u ltip le s  co n tin u ac io n es  de El_ L a z a r i l lo  de Tormes.
Una de l a s  c a r a c te r i s t i c a s  s o b re s a lie n te s  de la s  dos obras es 
su con ten ido  p ic a re sc o . En ambas e l  p e rso n a je  c e n tr a l  t ie n e  a lg u ie n  
que lo  i n i c i e  en l a  v id a  p ic a re sc a — en El^ L a z a r il lo  de Tormes e l  ciego
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e je r c e  e s ta  funciSn  a l  a d ie s t r a r  a l  nifio en e l  a r t e  de p ed ir  y en e l  
L a z a r i l lo  espafiol es Pedro, e l  vago experim entado, que encamina a l  
p ro ta g o n is ta  en l a s  estra tegem as para  que obtenga comida en su re c o -  
r r i d o .  Tanto L a z a r i l lo  como don Ciro como p ro ta g o n is ta s  son desv£ lidos 
s o c ia le s .  Ninguno de lo s  dos t ie n e  l a  e s ta b il id a d  n i e l  rango s o c ia l  
p a ra  s e r  digno de a p re c io . Ambos son considerados como in d iv id u o s  so s-  
pechosos a l  ap a rece r como se re s  d e sa rra ig a d o s . A L a z a r illo  l e  t ie n e n  
poca co n fian za  porque sus mayores lo  consideran  como un rapaz taimado 
y don C iro  a  p rim era v i s t a  parece  un vagabundo desalifiado .
Aunque ambos p e rso n a jes  no re c ib e n  l a  aprobacion  s o c ia l ,  es to  
es so lo  uno de lo s  muchos o b s tacu lo s  a lo s  que lo g ran  sobreponerse ya 
que su  i n s t in to  p ra c tic o  lo s  l le v a  a buscar maneras de s u b s i s t i r .  Ambos 
p ro ta g o n is ta s  agudizan su  ingen io  para  p roveerse  de sus necesid ad es. 
L a z a r i l lo  t ie n e  sus invenciones para  l i b r a r s e  de l a  a v a r ic ia  o pobreza 
de sus amos. V e rb ig ra c ia , en e l  T ratado segundo, lo g ra  p e n e tra r  la s  
d efen sas d e l a re a  que co n tien e  e l  pan d e l c le r ig o .  Ciro Bayo aunque no 
e s ta  ta n  obligado a  s e r  sag az , d e s a r r o l la  igualm ente metcdos para  ap ro - 
v is io n a r s e ,  por ejem plo, en Libro cuacto  p re sen ta  un memorial a l  a rz o -  
b isp o  de S e v i l la  que r e s u l t a  s e r  e l  mejor de lo s  p resen tados y re c ib e  
dos du ros. O tro medio es e l  de e n tre g a r le s  pan t ie rn o  a la s  m ujeres de 
lo s  g u ardav ias  que corresponden con gazpacho como notamos en e l  prim er 
c a p l tu lo  d e l L ibro c u a r to . Al m ostrar ingen io  e s to s  dos p ro ta g o n is ta s  
ap ica rad o s  l le g a n  a a c tu a r  de t a l  manera qxie aunque lo  que hacen s e r ia  
juzgado malo segun l a s  s e n s ib il id a d e s  d e l honor llegam os a d is c u lp a r lo s . 
L a z a r i l lo  quien  a veces e s ta  ob ligado  a s i s a r  para  e v i ta r  de p e rece r 
de hambre no puede s e r  considerado como un lad ro n . En cuanto a don Ciro
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su  a i r e  sim patico  y campechano hace que lo  perdonemos. Por ejem plo en 
e l  L ibro te r c e ro  a l  s e r  l ib e r ta d o  despu6s de e s ta r  p reso  a r b i t r a r i a -  
mente lo  de jan  en l ib e r t a d  y l e  en tregan  una p e se ta  pero Bayo no l a  
d e sp re c ia : "Y d i r a  m£s de un l e c to r :  l a  inm ediata  CsicD s e r f a  rech aza r
indignado l a  v i l  moneda. Pues no , seffor; l a  inm ediata  fu e  to m arla  y 
guardarm ela bonitam ente" (p . 52 ).
O tra f a c e ta  de e s to s  dos L a z a r illo s  ap arece  cuando sus p ro tag o ­
n is ta s  notan  la s  f laq u ezas  humanas de lo s  in d iv id u o s que l le g a n  a 
conocer. Con e s to  m uestran sus deseos de d iv u lg ac io n  d id a c t ic a .  Las 
obras e je m p lif ic a n  la s  d e b ilid a d e s  humanas a l  m o s tra r la s  en acc i6 n .
Ambas asimismo emplean l a  la d e ra  pedag6gica ya que in c lu y en  e l  p ro p 6 sito  
docente a l  e s tim u la r  y encaminar e l  razonam iento d e l l e c to r  h ac ia  l a  
senda c o r re c ts  p a ra  v iv i r ,  Sefialan ademas lo s  d esv a rlo s  de l a  sociedad  
que n e c e s ita n  c o rre c c io n . Para que la s  f la q u e za s  tengan mas r e l ie v e  en 
la s  dos novelas se  acenttia  e l  elemento n eg a tiv o  de l a  sociedad  en l a  
n a r ra c io n . Pero e s ta s  obras t ie n e n  l a  m ag n ifies  c u a lid ad  de no m o stra r 
l a  r e a l id a d  de una manera d esn iv e lad a  ya- que m uestran que no s6 lo  hay 
mal en l a  v id a  sino  que e x is te  e l  b ien  igualm ente . Sefialan que e n tre  
lo s  s e re s  e g o ls ta s  hay personas c a r i t a t i v a s ,  por ejem plo, la s  h ila n d e ra s  
de algodon que alim en tan  a L a z a r i l lo  en e l  T ratado te rc e ro  o lo s  d e l 
Regim iento de I n f a n te r la  de l a  Reina que convidan a  don C iro a co m p artir 
su rancho en e l  segundo c a p ltu lo  d e l Libro c u a r to , Tambi6n en e l  prim er 
c a p ltu lo  de e s te  mismo l ib r o  lo s  p asa je ro s  de lo s  tre n e s  que lo  toman 
como mendigo e r ra n te  l e  a r ro ja n  e n v o lto rio s  de papel y fiam bres que es 
e l  almuerzo de lo s  t r e n e s .
Ambos L a z a r i l lo s  echan mano a  elem entos s a t l r i c o s ,  es d e c i r ,
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emplean l a  i r o n la  y  l a  c a r ic a tu ra  con e l  mismo p ro p o sito  de subrayar 
l a s  f la q u ez as  humanas y de l a  so c ied ad . L a z a r il lo  en e l  Tratado segundo 
l l e g a  a  hacer c r e e r  a l  c le r ig o  de Maqueda que e l  c.ausante de su p6 rd ida 
de pan es una c u le b ra ; la z a ro  se  bur l a  iron icam ente  d e l sac e rd o te  avaro 
llam andose " e l  c u le b ro ."  E ste  c le r ig o  se  vuelve c a r ic a tu ra  a l  andar 
desvelado  con su  g a r ro te  to d as  l a s  noches "hecho t r a s g o ,"  es d e c ir  
hecho un demonio c a s e ro , montando g u a rd ia  a n te  e l  a re a  de pan. Don 
C iro tam bien l le g a  a b u r la r s e  de l a  om nipresente y t i r a n i c a  G uardia 
C iv i l  en e l  t e r c e r  c a p l tu lo  d e l L ibro octavo a l  hacer que un te n ie n te  
de e l l a  a taque con gran  tem or y p recauci6n  a un bandido. Luego v iene  
e l  chasco a l  so lo  e n c o n tra r  un es ta fe rm o . Todo e s to  no s irv e  de e lo g io  
p a ra  l a  B enem erita.
A p esa r de que e x is te n  numerosos p arec idos e n tre  lo s  dos Laza­
r i l l o s  hay una d i f e re n c ia  fundam ental e n tre  l a s  dos novelas: C iro Bayo
en su L a z a r i l lo  d e s c a r ta  elem entos n eg a tiv o s  que encontramos en El 
L a z a r i l lo  de Tonnes.
Bnpecemos por e l  p ro ta g o n is ta .  El d e l L a z a r illo  espariol no 
t i e n e  una v id a  s u f r id a ;  todo  lo  c o n tr a r io ,  goza de su v id a  y de l a  v ida  
an d arieg a  a  l a  que no ha s id o  forzado  sino  que ha e le g id o . Ademas no 
empieza su e x is te n c ia  con una gen ea lo g fa  sambrxa como l a  de L a z a r i l lo  
cuyo padre es lad r6 n  y cuya madre se  ha amancebado con un negro y ha 
te n id o  un h i jo  n a tu ra l  con e l .  Adem£s, l a  madre echa L a z a r i l lo  a ro d ar 
por e l  mundo cuando apenas se empieza a  c r i a r .  Todavia mas se  en ten e- 
b rece  l a  s i tu a c io n  a l  sab e r que queda en manos de un ciego  s a d is ta .  Don 
C iro a l  c o n tra r io  es una persona de entendim iento  que l le v a  c a r ta  de 
soco rro  para  v ia je r o s  d e l gobierno  n a c io n a l.
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La v id a  de L a z a r i l lo ,  por o t r a  p a r te ,  e s ta  condicionada por un 
medio h o s t i l — se  vuelve  lad rS n  y hurafio porque lo s  go lpes y l a  a v a r ic ia  
no l e  de jan  o tro  camino a b ie r to .  La v id a  d e l p ro ta g o n is ta  de L a z a r il lo  
espaflol no e s ta  subordinada a  un medio h o s t i l — en l a  t r a v e s la  de Madrid 
a  B arcelona t ie n e  algunas d i f ic u l ta d e s  pero son l a  excepci6n y no l a  
r e g i a . Lo que es m as, ve l a  ad v ersid ad  como una aven tu ra  d igna de 
com entarios s a t l r i c o s .  Al hacer e s to  lo  hace s in  re n co re s .
Es n o ta b le  que e l  p e rso n a je  c e n t r a l  d e l L a z a r i l lo  espafiol no 
t i e n e  amos que se aprovechan de e l ;  ya que es un ad u lto  y uno con una 
c u l tu ra  y p e rso n a lid ad  a tra y e n te s  que puede co n g rac ia rse  con sus 
p a tro n e s . El L a z a r i l lo  de Tormes por toda  l a  novela que p o r ta  su 
nombre es v lc tim a  de sus amos en mayor o menor grado. Tampoco t ie n e  
Don C iro  que lu ch a r constantem ente como L a z a r i l lo  con sus amos n i t ie n e  
que v iv i r  luchando s in  tre g u a  p a ra  o b tener la s  necesidades b& sicas de 
l a  v id a .
E l p ro ta g o n is ta  d e l L a z a r i l lo  espafiol no t ie n e  tem ores b asicos 
como L a z a r i l lo  que se d esesp era  por en co n tra r  un hogar acogedor y 
perm anente. Ya que Bayo no se  queja  d e l estado  de vagamundo que ha 
e le g id o , su cond ic ion  despreocupada no e s ta  ensombrecida por l a  n e c e s i-  
dad. Por ta n to  no t ie n e  l a  in h ib ic i6 n  de te n e r  que co n cen tra rse  en s i  
mismo y  so lo  en lo  que lo  co n c ie rn e  personalm ente. Lo opuesto sucede 
ya que t ie n e  un e s p l r i t u  expansivo que lo  hace que d e s c a r te  la s  p re -  
ocupaciones y que busque nuevas im p res io n es .
Tampoco e l  p e rso n a je  c e n tr a l  d e l L a z a r i l lo  espaflol se  ve a s i  
mismo con un a i r e  de .c o m p a s io n  como lo  hace e l  L a z a r i l lo  o r ig in a l  que 
por to d a  su  v id a  se  s ie n te  como un d esg rac iad o . Aquel no se  v a lo ra  con
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l a  f r l a  a u to c r l t i c a  de £ s te .  Y don Ciro no e s ta  e sc rib ie n d o  sus memo- 
r i a s  despues de una v id a  de desconsuelos y desengafios como L£zaro.
Bayo e s c r ib e  en su madurez s in  m o stra r una a c t i tu d  amarga h ac ia  la  
v id a .
Una de la s  c a r a c te r l s t i c a s  de l a  au to e v a lo rac i6 n  d e l L a z a r i l lo  
o r ig in a l  es que teme que e l  d e s tin o  l e  aguarda con una desv en tu ra  mayor 
a l  h acer que e l  s ig u ie n te  amo sea to d a v la  mas im provido con su a lim en - 
ta c i6 n  que e l  a n te r io r .  A C iro Bayo a l  p re s e n ta r s e  como p ro ta g o n is ta  
no l e  im porta que e l  d e s tin o  l e  ponga tro p ie z o s  pues t i e n e  e l  optimismo 
que podrfi p re v a le c e r . Siendo mayor de edad no t ie n e  lo s  tem ores de un 
nifio . Recordemos e l  Tratado te r c e ro  de El L a z a r i l lo  de Tormes o r ig in a l  
donde L a z a r i l lo  l le g a  despavorido a l a  casa  l6 b reg a  creyendo que le s  
t r a e n  e l  muerto a e l  y a  su amo, e l  e scu d e ro .
Vale n o ta rse  que ninguno de lo s  dos L a z a r i l lo s  es una obra 
a n t i r e l i g io s a  aunque E l L a z a r i l lo  de Tormes s i  t i e n e  un a n t i c l e r i c a l -  
ismo in m itig ad o . E l L a z a r i l lo  espafiol no t ie n e  e s ta  in te n c io n a lid a d .
Como hemos podido dem ostrar ambas novelas guardan muchos p a re -  
c id o s  e n tre  s i .  Aparece como c a r a c t e r l s t i c a  s o b re s a l ie n te  e l  hecho de 
que ambos L a z a r i l lo s  r e t ie n e n  su amenidad s in  que por e l lo  desminuya 
su exposic ion  denunciadora de lo s  males que aquejan  l a  sociedad 
espafiola.
H. Conclusion
En e l  L a z a r i l lo  espafiol C iro Bayo con tin lia  la s  indagaciones 
n o v en tay o ch is ta s  in ic ia d a s  en El p ereg rin o  e n tre te n id o  sobre e l  a tr a s o  
en que yace Espafta. Pero ahora co n cen tra  su a ten c io n  en e l  Sur d e l
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p a ls .  A medida de que e l  n o v e l is ta  va por lo s  polvorosos caminos de su 
p a t r i a  nos m uestra l a  e x is te n c ia  c o tid ia n a  d e l pueblo espafio l. Los 
in c id e n te s  a  lo s  que a lu d e  estS n  e n tre la za d o s  por l a s  cam inatas de un 
in d iv iduo  que indaga su tilm e n te  pero  que siem pre enfoca en lo s  males 
de l a  nac io n . Ya que e l  a u to r  siem pre guarda e l  in te r e s  de ro z a rs e  con 
sus conciudadanos de todos lo s  n iv e le s  s o c ia le s ,  sen tim os, a l  l e e r  l a  
n o v e la , que nos o fre c e  una imagen verd ad era  d e l estado  abyecto  en que 
yace Espafia. M uestra como un mal co n trib u y e  a que o tro  perdure  a l  
sefia la r que l a  i n j u s t i c i a ,  e l  despotism o, l a  pobreza cam pestre y u rbana , 
e l  a tra s o  educac io n a l y l a  f a l t a  de d e s a r ro l lo  a g r ic u l tu r a l  e in d u s t r i a l  
se  re fu e rz a n  y forman un c lr c u lo  v ic io s o . In d ic a  ademSs que e l  p a ls  no 
puede m ejo rar puesto  que lo s  d ir ig e n te s  e g o ls ta s  de l a  naci6n  se  p re -  
ocupan finicamente por sus in te re s e s  y no por e l  b ie n e s ta r  de l a  masa 
d e l pueblo .
E l L a z a r i l lo  espafiol s in  embargo no toma una p o s ic i6 n  d e f in id a  
en cuanto a l  p a rtid a rism o  o l a s  panaceas de algtin movimiento p o l l t i c o -  
econ6m ico-socia l. E l v a lo r  d e l r e la to  no se  compromete y reduce pues 
no re sp a ld a  ninguna noci6n cap rich o sa  y dogm atica. Lo que s i  im pulsa 
e l  h i lo  ex p o s itiv o  es e l  rea lism o  de l a  o b ra . La proxim idad In tim a 
d e l n a rrad o r a l  mundo que lo  rodea es e l  r e s o r te  p rim ario  de su o b ra .
Los su fr im ie n to s  de lo s  pobres son rep re sen tad o s  v lvidam ente y re a lz a n  
e l  re sa b io  p e rd u rab le  que l e  queda a l  l e c to r  que l le g a  a reconocer l a  
gravedad de su s i tu a c io n . La d e sc rip c io n  de lo s  in c id e n te s  m alsinos 
de l a  obra d e la ta n  con e s p e c if ic a c io n  l a  necesidad  de una u o t r a  
reforraa.
Aunque la te n  en l a  novela lo s  deseos de m ejoraraiento en e l
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estad o  a tra sa d o  de Espafia, notamos que e s ta  hecho de una manera a g ra -  
dah le  y e s tim u la n te  pues todo e s ta  v e r t id o  en un molde e s te t i c o .  El 
c o n s ta n te  ro ce  de C iro Bayo en compafiia de sus conciudadanos ha se rv id o  
p ara  d u lc i f i c a r  su v is i6 n  con a fe c to  h ac ia  sus pr6 jim os. En vez de 
darnos una obra  amarga y ace rb a  aparece e l  e s p i r i t u  de am abilidad  y 
com prension.
E l n o v e l is ta  a l  c o n fro n ta r  una ex p e rien c ia  desagradab le  en su 
novela  pasa  por e l l a  y se  la n z a  a l  camino nuevamente. Al hacer e s to  
in d ic a  que se  deben b uscar oportun idades y no a ta s c a rs e  con una a c t i tu d  
d e sa le n ta d a . Esto  no q u ie re  d e c ir  que no sefiala  que o tro s  s e re s  d es- 
p ro v is to s  de m ovilidad  t ie n e n  que aguan tar v id as  p re c a r ia s .  Sefiala l a  
d isp a r id a d  e n tr e  promesas p d b lic a s  y re a lid a d e s  e s p e c if ic a s .
Tanto e l  n o v e lis ta  como sus p erso n a jes  aparecen con c a r a c te r i s -  
t i c a s  que han s id o  a tr ib u id a s  a  lo s  espafioles: e l  esto ic ism o  y l a  fe
en l a  v id a . Tanto don Ciro como la s  personas que aparecen  en su novela 
m uestran un buen humor halagador a prueba de d i f i c u l ta d e s . Gozan de l a  
v id a  todo lo  p o s ib le  a p esa r de lo s  recu rso s  modestos a su d isp o s ic io n .
El p a is a je  que nos p re se n ts  Bayo tam bien s irv e  para  p e n e tra r  
en e l  alma de Espafia. De p a r t ic u la r  in te rn s  es su desd£n noventayo- 
c h is ta  an te  l a s  c reac io n es  d e l p re se n te  que marcadamente c o n tra s ta n  
con lo s  monumentos g lo r io s o s  d e l pasado. Por lo  v is to  e s to  t ie n e  su 
lado  negativo  pero tambi&n t i e n e  su lado p o s itiv o  ya que 6 l como buen 
n o v en tay o ch ista  puede v er en e s te  c o n tra s te  l a  p o s ib il id a d  de que a s l  
como Espafia pudo s e r  g lo r io s a  en e l  pasado s i  se  l e  perm ite  que se 
reg en ere  s in  lo s  impedimentos y f a l t a s  de reform as por p a r te  de la s  
o lig a rq u la s  puede s e r  ta n  m ajestuosa  como en e l  pasado.
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La p arad o ja  de l a  novela es que un in d iv id u o  ta n  despreocupado 
como es Ciro Bayo se  preocupa ta n to  por sus conciudadanos. Esto  es a s f  
porque don Ciro que ama ta n to  l a  l ib e r t a d  puede reconocer cu£n poca 
t ie n e n  lo s  espaS o les. Su f a l t a  de preocupacion por s f  mismo y por lo s  
cambios de su v id a  p erso n a l l le g a n  a c o n tr a s ta r lo  con e s c r i to r e s  p e s i-  
m is ta s  de l a  G eneracion d e l 98 , B aro ja  y Unamuno en p a r t i c u la r .
La jo v ia l id a d  de Bayo se m a n if ie s ta  en su a r t e .  Pero se p re ­
ocupa porque su obra e s te  e s tru c tu ra d a  de t a l  manera que sea una obra 
de a l t o  v a lo r  e s te t ic o .  Por ejem plo, eraplea un le x ic o  escogido para  
p ro d u c ir  exactam ente e l  e fe c to  que desea . Su c reac i6 n  de a tm 6 sfera  es 
p a r tic u la rm e n te  s o b re s a l ie n te .  El a u to r , dado a e s ta s  c u a lid a d e s , ha 
sabido  d o ta r a sus p e rso n a jes  con lo  que ha v is to  y ha creado a r t l s t i c a -  
m ente. Los in d iv id u o s que p u lu lan  l a  obra son c re fb le s  afin mas pues 
son p a r te  r e a lid a d  y p a r te  c re a c io n ,
En e l  L a z a r illo  espafiol C iro Bayo ha sabido c re a r  una obra que 
educa y d e le i t a .  Aunque en muchos asp ec to s  s ig u e  e l  cu rso  de l a  e s p i r i -  
tu a l id a d  n o v en tayoch ista  a l a  vez no im ita  lo s  miembros—como e l lo s  
m antiene su prop io  in d iv id u a lism o . Aunque e l  L a z a r i l lo  espafiol cabe 
d en tro  de la s  c o r r ie n te s  de l a  G eneracion d e l 98 l a  la b o r  n o v e l i s t ic a  
d e l a u to r  no se .ha lim itad o  a im ita r  a  lo s  miembros de l a  promocion 
regenerado ra  sino  que ha sabido e s ta b le c e r  en su obra  su v is io n  y 
e s te t i c a  o r ig in a l .
CONCLUSION
En e s ta  d is e r ta c i6 n  hemos t ra ta d o  de a m p lif ic a r  e l  conocim iento 
de l a  v id a  y  l a  c a r r e r a  de C iro Bayo y de S eguro la . La In tro d u c tio n  de 
e s ta  d is e r ta c io n  s i r v e  a encaminarnos r e fe r e n te  a la s  in v e s tig a c io n e s  
que se  han hecho p a ra  a d e la n ta r  n u e s tro s  conocim ientos en cuanto a l a  
b io g ra f la  y l a  c r l t i c a  de sus o b ras . Para e l lo  hemos empleado todas 
la s  fu e n te s  que han estado  a n u e s tra  d isp o s ic io n  incluyendo documentos 
u n iv e r s i ta r io s  y le g a le s  que son im p resc in d ib le s  para  d a r le  a  e s ta  
c la s e .d e  empeno e l  s e l lo  de una in v e s tig a c i6 n  m et6dica y d e f in i t iv a .  
Quizas a l  c re a r  in te r e s  en e s te  a u to r  o tro s  in v e s tig a d o re s  puedan r a s -  
t r e a r  o tro s  m a te r ia le s  to d a v la  no d e s c u b ie r to s .
Nuestro e s tu d io  de l a  G eneracion d e l 98 no t ie n e  como in te r e s  
p rim o rd ia l l a  re v e la c iS n  de nueva inform acion en to rn o  a lo s  miembros 
s o b re s a l ie n te s  de e l l a  y so lo  se  p re se n ts  de fondo p ara  n u e s tra  t e s i s .  
Al hacer e s to  no queremos fo rz a r  a  don Ciro den tro  d e l molde g en era- 
c io n a l s ino  que deseamos m o strar h a s ta  donde enca ja  su o r ig in a l id a d  en 
e l  grupo.
Nos re fe rim o s  a  e s te  c a p ltu lo  a l  t r a t a r  de EL p e reg rin o  e n tr e -  
te n id o . Como hemos sefla lado , Bayo re su e lv e  l a  c o n trad ic c io n  de se r  
un au to r preocupado y despreocupado a  l a  vez : despreocupado por s i
mismo, preocupado por sus co m p atrio tas  ex p lo tad o s, Sabemos que r e f l e j a  
e s ta  misma a c t i tu d  en una v id a  que ta n to  p e rtu rb ab a  l a  m entalidad  
r lg id a  de Pio B aro ja . Nos hemos f i ja d o  en e s te  c a p ltu lo  que e l  a u to r
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puede p e n e tra r  en C a s t i l l a ,  e l  corazon de Espafia, y s u s t r a e r  de e l l a
la s  fu e n te s  de su a t r a s o :  l a  itfonarqula y l a  I g le s i a  conservadoras y
r e a c c io n a r ia s „ Hemos cuidado de m o stra r como e l  n a rrad o r in c lu y e  d en tro  
de l a  obra v a r ia s  a c t i tu d e s  p e rso n a le s  t a l e s  como lo  p ic a re sc o  y  e l  
m isoginism o. Y ademfis hemos p re s tad o  a te n c i6 n  a  la s  cu a lid a d e s  a r t l s -  
t i c a s  que es ta n  in c lu ld a s  en l a  o b ra .
Al e s tu d ia r  e l  L a z a r i l lo  espafiol notamos c6mo e l  a u to r  a l  n iv e l  
d e l  pueblo puede hacer un d iag n o sis  d ire c to  de lo s  m ales causados por 
lo s  abusos de lo s  gobernantes que emplean su a u to r id a d  como una l i c e n c ia  
p a ra  abandonar o e x p o lia r  a lo s  ciudadanos. Las rem oras a l  p rog reso  ya 
no s6 lo  es tan  v i s ta s  de la  p e rsp e c tiv a  de C a s t i l l a  sino  de M adrid a 
B arcelona. Al l e e r  la s  p e r ip e c ia s  de su t r a y e c to r ia  consideram os l a  
grandeza de Espafia en e l  pasado v is to  en sus monumentos y e l  b a jo  n iv e l  
a  que ha decaldo . Pero se  tra n sp a re n ta  l a  co n fian za  de don C iro que su 
p a t r ia  puede re c o b ra rse  a l  m ejo ra rse  l a s  cond ic iones n a c io n a le s . En 
e s te  c a p ltu lo  podemos p e n e tra r  tambiSn adn m6s en l a  m otivacion  d e s -  
preocupada d e l  a u to r  y su f i l o s o f l a  o p tim is ta  de l a  v id a . O tra vez 
notamos la s  c a r a c te r l s t i c a s  a r t l s t i c a s  que l le g a  a  in te g ra r  en su 
novela . De co n s id e rab le  in te r e s  es e l  nexo indudab le  que e x is te  e n tre  
e s ta  obra y e l  L a z a r i l lo  de Tormes aunque e l  car& cter de C iro Bayo
e v i ta  l a  pau ta  p e s im is ta  de e s ta  o b ra .
C iro Bayo es un a u to r  a b ie r to  a l a s  p o s ib il id a d e s  de l a  v id a  y 
e s to  se  re v e la  en sus dos novelas n o v en tay o ch is ta s . Su c u r io s id a d  h ac ia  
l a  v id a  lo  m antiene siem pre d isp u es to  a buscar nuevas im presiones y sen - 
sa c io n e s . Siempre contin iia  a le ja d o  de compromisos que puedan r e s t r i n g i r  
sus andanzas y su goce de l a  v id a . S in  m iram ientos de n iv e l  s o c ia l  o
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condicion  econ6mica se ro z a  con s e re s  de todo  t i p o .  La n a r ra c i6 n , 
im pelida por l a  a c t i tu d  v ig o ro sa  y l a  m ov ilidad  s o c ia l  d e l  a u to r ,  hace 
que e l  l e c to r  pueda p e n e tra r  d irec tam en te  a  l a  r a l z  de lo s  m ales de 
Espafia para  que e s to s  queden expuestos con to d a  e v id e n c ia .
Pero tam bien se  encamina a e x a l ta r  de una manera re g o c ija d a  l a  
a le g r la  de v i v i r .  Esto es un elem ento que te rm in a  contagiando y e n r i -  
queciendo a l  l e c to r  a l  com penetrarse con l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  s im p a ticas  
de lo s  conciudadanos de don C iro . E l n a rra d o r e q u i l ib ra  l a  exposic ion  
de sus novelas ya que nos o fre c e  una v is io n  denunciadora de lo s  males 
de Espafia pero tam bien in c lu y e  rasg o s  amenos de su p a t r i a .  Se in co rp o ra  
en e l  pueblo espafiol y l le g a  a conocer a p rim era v i s t a  sus t r i s t e z a s  y 
a l e g r f a s .
Su a c t i tu d  denunciadora hace que e l  con ten ido  de sus obras sea 
to d a v la  mas in te r e s a n te .  Don C iro ta n to  en El p e reg rin o  e n tre te n id o  
como en e l  L a z a r i l lo  espafiol toma y recompone e l  m a te r ia l  que l e  provee 
e l  ezar en sus andanzas. Todo va ordenado s in  a n tic ip a c if in  y s in  p ro - 
pensiones a  un clim ax d e f in id o . Sus novelas se  m antienen a b ie r ta s  a lo  
im p rev is to  y a  la s  c irc u n s ta n c ia s  que b ro ta n  d e l tum ulto  de l a  v id a . 
S uped ita  lo  im prev isto  a  l a s  so lu c io n es  y lo s  p ro y ecto s p re v is to s  y 
ordenados de antemano. E ste  metodo de n a r ra r  mas su expo sic id n  e q u i l i -  
b rada a n te  lo s  su fr im ie n to s  y gozos de lo s  espafioles de su a c tu a lid a d  
imprimen en sus dos novelas n o v en tay o ch is ta s  un a i r e  de n a tu ra lid a d .
E l a u to r  tam bien e q u i l ib ra  ambas novelas n o v en tay o ch is ta s  a l  
hacer que se complementen y re fu e rc e n  e n tre  s i .  Hemos notado que en El 
p ereg rin o  e n tre te n id o  expone lo s  o rig en es  h is to r ic o s  d e l despotism o en 
Espafia m ien tras  que en e l  L a z a r i l lo  espafiol se  c e n tra  en e je m p lif ic a r
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lo s  e fe c to s  d e s tru c t iv e s  d e l despotism o en e l  p re se n te . Al ig u a l  
percibim os que en El_ p e reg rin o  e n tre te n id o  expone a grandes ra sg o s  e l  
a t r a s o  educacional de Espafia m ien tras  que en e l  L a z a r i l lo  espafiol lo  
i l u s t r a .  En E l p ereg rin o  e n tre te n id o  se  con cen tra  en C a s t i l l a  como l a  
c o n c re s i6n de Espafia y en e l  L a z a r i l lo  espafiol ex tien d e  su v i s i 6n d e l 
estad o  de Espafia h ac ia  e l  Sur y e l  Levante d e l p a is  como re p re s e n ta ­
t iv e s  d e l marasmo n ac io n a l en e l  r e s to  de l a  n a c i6n .
Ademas, se  no ta  que hay una d is t r ib u c io n  e q u ilib ra d a  en l a  
ex p o sic io n  n o v en tay o ch is ta . En El p e reg rin o  e n tre te n id o  lo s  males de 
Espafia son seB alados de una manera a g re s iv a  y d i r e c ta .  En e l  L a z a r i l lo  
espafiol sucede lo  opuesto—lo s  d e fec to s  de l a  p a t r ia  se  sefialan s u t i l -  
mente empleando ejem plos por lo s  cu a les  e l  l e c to r  puede p e r c ib i r  lo s  
m ales que minan a l a  nacion . Se puede d e c ir  que El p e reg rin o  e n tr e ­
ten id o  es mas novela-ensayo m ien tras  que e l  L a z a r i l lo  espanol es mas 
novela . En e s te  cambio de e n fa s is  en l a  e x p o s ic i6n podemos p e r c ib i r  
que Ciro Bayo ya se  ib a  a le ja n d o  de su in te re s  de exponer e l  marasmo de 
Espafia. TambiSn m uestra su deseo de romper l a  v in c u la c i6n con l a  Gene­
ra c io n  d e l 98 que h ab la  m antenido desde su a s is te n c ia  a  la s  t e r t u l i a s  
n o v en tay o ch is ta s . Despues de e s ta s  dos novelas noven tay o ch ista s  no 
vuelve  a  e s c r ib i r  o tra s  de e s ta  c a te g o r ia .  No nos ex trafla  que don Ciro 
se  haya ap a rtad o  de l a  in s i s te n c ia  n o v en tay o ch is ta  de acu sar lo s  e le -  
mentos m alsinos de Espafia ya que e ra  una persona que siem pre t r a ta b a  de 
in d ep en d iza rse  de o b lig a c io n e s  de ninguna c la s e .  Es d e c i r ,  a C iro Bayo 
nunca l e  g u s tab a  e s ta r  comprometido a raantenerse r e s t r in g id o  por ningtin 
grupo. Es muy probab le  que por e s ta  ra z 6n d e c id i6 s e p a ra rse  de l a  
c o r r ie n te  de la s  ideas de l a  G eneracion d e l 9 8 .
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Bien que Bayo es un e s c r i t o r  r e a l i s t a  y como lo s  n o v en tay o ch is ta s  
busca l a  regeneraciO n de EspaKa, s o s t ie n e  su o r ig in a l id a d  d en tro  d e l 
grupo. Una de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que lo  d is t in g u e  de l a  GeneraciOn d e l 
98 , como ya hemos hecho n o ta r ,  es que m itig a  l a  acerb id ad  de sus c r f t i -  
cas con su optim ism o. M uestra ademOs n o ta b le s  d ife re n c ia s  a l  com pararlo 
con lo s  o tro s  n o v en tay o ch is ta s . No es un m o d e r n is ta - e s te t ic is ta  como 
V a lle - In c la n ; no t ie n e  la s  preocupaciones e x i s t e n c ia l i s t a s  de Unamuno y 
l e  f a l t a  e l  pesimismo profundo que permea c a s i  to d as  la s  obras de e s te  
a u to r .  Don C iro , en g e n e ra l ,  e s ta  mSs apegado a v iv i r  a le g re  y espon- 
taneam ente que a m ed ita r . Por ta n to  no t i e n e  la s  preocupaciones f i l o -  
s o f ic a s  de lo s  n o v en tay o ch is ta s . Es c la ro  que e s to  no lo  excluye de l a  
G eneraci6n.
Como po d rfa  e s p e ra rse  por l a  am istad  in tim a  que e x i s t i a  e n tre  
e l l o s ,  C iro Bayo a p esa r de su n o tab le  a le g r ia  se  p arece  m£s a  Pio 
B aroja que a  ningun o tro  de lo s  e s c r i to r e s  de l a  GeneraciOn d e l 9 8 . A 
ambos e s c r i to r e s  le s  fa s c in a  l a  e s tr u c tu r a  p ic a re sc a  y e s to  le s  d e ja  
i n c lu i r  escenas d is p a re s .  E s tas  escenas no t ie n e n  o t r a  o rdenacion  ya 
que espontaneam ente p rovienen  de la s  c irc u n s ta n c ia s  por que pasa e l  
p e rso n a je  c e n tr a l  en sus n o v e las .
Tanto El p e reg rin o  e n tre te n id o  como e l  L a z a r il lo  espafiol son 
obras de v a lo r  l i t e r a r i o .  Ambas obras l le v a n  e l  s e l lo  de l a  p e r s o n a li-  
dad d i s t i n t i v a  de su a u to r  que l le g a  a  in d iv id u a l iz a r s e  d en tro  de l a  
ten d en c ia  re g e n e ra c io n is ta  de l a  G eneracion d e l 9 8 . El como lo s  o tro s  
noven tayoch istas denota en sus c reac io n es  su a c t i tu d  p e rso n a l a n te  l a  
v id a  y e l  medio en que se  en cu en tra . A l a  vez im presiona a l  l e c to r  con 
e l  s ig n if ic a d o  de su punto de v i s t a  an te  l a  e x is te n c ia .  Don C iro nos
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m uestra  su  modo de proceder a n te  l a  v id a  en un sen tid o  expansivo; no ha 
form ulado en canones su f i l o s o f i a  an te  l a  v id a . No o b s tan te  podemos 
reconocer que su  ad ap tac io n  p a r t ic u la r  a n te  e l  d ev en ir de l a  e x is te n c ia  
t ie n e  c o n s is te n c ia  co n tin u a  y adem£s t i e n e  consonancia con e l  c a rS c te r  
d e l a u to r .  Su modo de a ju s ta r s e  a  l a  v id a  t ie n d e  por consecuencia de su 
a r t e  a  a p a re ce r  en sus novelas ta n to  en e l  orden y e l  diseHo de su 
p ro p ia  d isp o s ic io n  a n te  l a  e x is te n c ia .  La l i t e r a t u r e  c r e a t iv a  es p ro - 
ducto d e l modo en que e l  a u to r puede escoger elem entos que lo  rodean 
segfin sus p ropensiones p e rso n a le s . Al hacer e s to  don Ciro c re a  su 
p rop io  e s t i l o  in d iv id u a l y o r ig in a l .
C iro Bayo aunque es un e s c r i to r  r e a l i s t a  no por e l lo  nos p re ­
s e n ts  l a  r e a l id a d  s in  h a b e rla  tra s fu n d id o  prim ero por medio de sus 
p e rsp e c tiv e s  p e rso n a lls im a s . Tanto El p e reg rin o  e n tre te n id o  como e l  
L a z a r i l lo  espaRol son obras que no son de una re a l id a d  fac tu a lm en te  
ex ac ts  s in o  que son in te rp re ta c io n e s  in sp ira d a s  de l a  r e a l id a d  y v is to s  
a t ra v e s  d e l alma d e l a u to r .  Es d e c i r ,  son l ib r o s  que se  basan en l a  
r e a l id a d  pero que es t£ n  moldeados por e l  genio c re a tiv o  d e l a u to r  y a s i  
son ob ras de in sp ira c iS n  l i t e r a r i a .
Quizas e l  f a c to r  que p la n te a  de una manera te rm in an te  e l  v a lo r 
l i t e r a r i o  de una obra de c r e a c i6n es s i  e l  a u to r ha sabido im prim ir en 
l a  s e n s ib i l id a d  d e l l e c to r  sus p ro p ia s  emociones y puntos de v i s t a .  Ya 
que e s to  lo  lo g ro  don C iro en l a  £poca en que se  p u b licaro n  ambas novelas 
y  e l  hecho de que e s to  con tin fia  perdurando en l a  a c tu a lid a d  in d ic a  e l  
v a lo r  perm anente de e s ta s  c re a c io n e s . A e l lo  se  affade l a  ex ce len c ia  de 
forma que supo im prim ir en sus obras que hoy con tinuan  d e le itan d o  a sus 
le c to r e s .  Por medio de e l lo  siguen  en p ie  de una manera lozana la s
181
p e rsp e c tiv a s  y l a  p re se n c ia  p a r t ic u la r  d e l n o v e l is ta ,
En l a  la b o r  de a n a l iz a r  c r ltic a m e n te  nos in te r e s a  de term inar 
que es lo  que c a r a c te r iz a  e l  v a lo r  in d iv id u a l de una o b ra , de un a u to r  
y e l  perlodo  en que l a  c reac i6 n  y e l  c read o r fu ero n  anim ados. Tanto e l  
v a lo r  de El p ereg rin o  e n tre te n id o  y e l  L a z a r i l lo  espafiol como e l  de su  
c reador y  su co lo cac i6 n  den tro  de l a  c o r r ie n te  reform adora de l a  G enera- 
c i6 n  d e l 98 d e jan  a l  d escu b ie rto  que son de gran  c a lid a d . Aunque Ciro 
Bayo s6 lo  puede se r  considerado un miembro asociado  y no pleno de l a  
G eneracion d e l 98 ya que su in c lu s io n  se  l im i ta  tinicam ente a la s  dos 
obras que hemos es tud iado  s is tem aticam en te  en e s ta  d is e r ta c io n ,  den tro  
de l a  produccion de la s  docenas de l ib ro s  que b ro ta ro n  de su pluma, es 
indudable  que ambas son una c o n tr ib u c i6 n  s ig n if ic a n te  a l  empuje reg en e- 
r a c io n is ta  de lo s  n o v en tay o ch is ta s . Esto es a s !  mayormente por e l  hecho 
de que don Ciro procede a  buscar l a  verdad d e l marasmo en que se  en- 
cu e n tra  su  p a t r i a  por medio de som eter su a r t e  a l a  verdad . Como hemos 
seS alado , en manos de n u es tro  n o v e lis ta  es una verdad e q u ilib ra d a  que 
sefia la  ta n to  lo  p o s it iv o  como lo  n eg a tiv o .
Dados lo s  v a lo re s  s ig n i f ic a n te s  que sefialamos en e s ta  d i s e r t a ­
c ion  y que pormenorizamos en e s ta  Conclusi6n nos p arece  que se  j u s t i f i c a  
con certidum bre que C iro Bayo es un n o v e lis ta  muy aq u ila ta d o  y que 
deberxa s e r  tornado mlis en cuen ta  den tro  de l a  l i t e r a t u r a  de l a  promocion 
no v en tay o ch is ta  ta n to  por le c to r e s  como por c r i t i c o s .
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APENDICE
BIBLIOGRAFfA CRlTICA DE LAS OBRAS DE CIRO BAYO
A. L ibros
R om ancerillo  d e l P l a t a . C on tribuci6n  a l  e s tu d io  d e l romancero r io  
p la te n s e . M adrid: V ic to rian o  S uarez , 1913.
E ste  l ib r o  e s ta  d iv id id o  en d ie c i s e is  c a p l tu lo s . Cada c a p ltu lo  
t r a t a  de e x p lic a r  l a  evo lucion  d e l romancero en America o se  propone 
p re se rv e r  muchas canciones an te s  de que desaparezcan .
U tiliz a n d o  e l  fondo y ejem plos ap ro p iad o s, C iro Bayo va sefia- 
lando como lo s  romances im plantados en l a  America Hispana por sus 
co lo n izad o res  fu ero n  a l ig e ra d o s ,  m utilados o t r a s t r o c a d o s . Por 
medio de e s to s  cambios se  formaron lo s  romances y ro m an cillo s  am eri- 
canos que han s id o  llam ados " c o rr id o s"  o " re la c io n e s . ” El a u to r  
e x p lic a  ademas que e l  m edio, l a s  hazaffas y e l  le n g u a je  de lo s  
romances espafloles fu ero n  adoptados a la s  c irc u n s ta n c ia s  am ericanas, 
v e rb ig ra c ia ,  a un gaucho se l e  pueden a t r i b u i r  l a s  audacias de 
Roldan. E l romance t r a d ic io n a l  pas6 a l a s  v erso s im provizados d e l 
Rio de l a  P la ta ,  lo s  " c i e l i t o s ,"  Le in te re sa n  la s  canciones de lo s  
payadores y m ilongueros mas que ningunas o tra s  en e s te  l i b r o .
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B. A rtlc u lo s
"La p o es ia  popu lar en l a  America d e l S u r ."  R ev is ta  de A rch ivos, B ib lio -  
te c a s  y Museos 6 (1902), 1+3—U9•
Bayo sefia la  que se  in s p ir6  p ara  e s te  a r t ic u lo  leyendo e l  tomo 
decimo de l a  A nto logia  de p o etas  l i r i c o s  c a s te l la n o s  de M arcelino 
Menendez y Pelayo. Don Ciro n o ta  l a  n e g lig e n c ia  de lo s  f o lk lo r i s t a s  
am ericanos de no haher publicado  lo s  romances que lle v a ro n  lo s  espa- 
floles a  H ispanoam erica y que to d av ia  a l i i  se  r e c i ta n .  In d ica  que 
e x is te  una gran v a ried ad  de can to s populares en l a  America Hispana 
con m arcadas c a r a c te r i s t i c a s  r e g i o n a l i s t s . Despues de o f re c e r  a lg u -  
nos pormenores sobre e s to s  c a n ta re s  y sus b a i le s  co rresp o n d ien tes  
escoge p a sa je s  en que aparecen  rem in iscen c ias  espafiolas que se r e -  
f ie r e n  a  acon tecim ien tos o p e rso n a jes  coetaneos o a n te r io re s  a  l a  
epoca de l a  co n q u ista  de H ispanoam erica. Sefiala que ha recogido  sus 
ejem plos de prim era mano ya que lo s  obtuvo en sus c o r re r ia s  por la  
America d e l Sur.
"Cantos popu lares  am ericanos."  Revue H ispanique 15 (1906), 796-809.
En e l  prologo de e s te  a r t ic u lo  e l  a u to r  re v e la  que por e l  p ro - 
cedim iento  de andar e n tre  e l  p a isa n a je  de A rgen tina  y B o liv ia  a te n to  
a  sus canciones ha co leccionado  l a  a n to lo g ia  de romances y o tro s  
c a n ta re s  que c o n s titu y en  e s ta  o b ra . Don Ciro apunta que algunos de 
lo s  romances han s id o  p reservados con un a l to  grado de f id e l id a d  
desde su in tro d u cc io n  en America por lo s  c o lo n iz a d o re s . Aunque e l  
au to r in d ic a  que ya h ab ia  publicado  algunos de lo s  c an ta re s  en r e ­
v i s t a s  (R ev is ta  de A rch ivos, enero de 1902 y en C u ltu ra  Espafiola en
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1906), d ic e  que l a  mayor p a r te  de e l lo s  aparecen en e s ta  co lecc i6 n  
s e le c ta  de l a  Revue H ispan ique.
C. E stud ios
Examen d e l drama jr au to  sacram ental "La v id a  es suefio."  B arcelona, 1881.
En su a u to b io g ra ffa  en l a  E n c ic loped ia  E spasa, C iro Bayo men- 
c io n a  que en e l  " . . .  afio d e l C entenario  de Calderon de l a  B arca, 
obtuvo CsicD un premio por e l  Examen d e l drama y au to  sacram ental 
La v id a  es sueno, tema d e l  certam en u n iv e r s i ta r io  Cde l a  U n iv e rs i-  
dad de Barcelona!] . . . . " ^  De e s ta  obra tampoco hay ev id en c ia  b ib -  
l io g r a f ic a  de que haya sido  p u b licad a .
D. E diciones
El gaucho M artin  F ie r r o . M adrid: Sucesores de Hernando, 1929.
E sta  obra no nos ha s id o  a s e q u ib le . La e d ic io n , prologo y la s  
n o tas  son de C iro Bayo.
E. D icc io n ario s
D ic c io n a rio -co n v e rsac i6 n , e sp a flo l- fra n e e s , compilado con un v o cabu lario  
f ra n c ls -e sp a f io l y un apendice g ra m a tic a l . M adrid: B a i l ly - B a i l l l r e ,
190 V.
V ocabulario  c r io l l o  espano l-sudam ericano . M adrid: Sucesores de Her­
nando, 1910.
Vease e l  Manual d e l lengua.j e c r io l l o  de Centro £  Sudam erica,
1931, ya que l a  obra de 1931 v ien e  a  se r  una re im p resio n  de l a  de 
1910.
^E ncic loped ia  U n iv e rsa l I lu s t r a d a  Europeo-Americana. Apendice 
(Vol. I ,  M adrid, 1930), p . lU20.
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Manual d e l  lengua.1 e c r i o l l o  de Centro jr Sudam erica. M adrid: Caro
Raggio, 1931.
C iro Bayo, en e l  p rS logo , e x p lic a  como e l  len g u a je  c r io l l o  p ro -  
v ien e  de l a  m ezcla de len g u a jes  europeos e in d ig e n a s . Comparte con 
Andres B ello  e l  apego a que se mantenga e l  le n g u a je  i n t e l i g i b l e  por 
to d a  l a  America Hispana y se  opone a  l a  b a b e liz a c id n . Don C iro so s- 
t ie n e  que su manual determ ina con mayor descrim inaci6n  e n tre  e l  
len g u a je  propiam ente c r io l l o  y e l  hab la  popular C as te llan o  im portado 
a  Am erica, c u e s ti6 n  que sus a n tec e so re s  no su p ie ro n  d e l im ita r .
In d ic a  que lo s  le x ic o g ra fo s  a n te r io re s :  " . . .  no han v ia jad o  por
Espafia, no oyeron e l  h ab la  popular y llam aron 'am erican ism os1 a 
to d as  la s  voces que no f ig u ra n  en e l  D icc io n ario  o f i c i a l "  (p . 1 1 ). 
Sobre l a  p a la b ra  "chambon," que s ig n i f ic a  to rp e ,  sefia la  que es "Voz 
que algunos d ic c io n a r is ta s  am ericanos in c lu y en  como vernS cu la , 
siendo a s f  que en Espafia se  d ice  h a s ta  l a  sac ied ad "  (p . 90 ). Aunque 
aparecen  en e s te  Manual voces ta n to  de Centro y de Sudam erica, e l  
a u to r  p arece  e s ta r  m£s fa m ilia r iz a d o  con l a  d ia le c to lo g la  de Sud^ 
am Srica. S i b ien  in c lu y e  vocablos ta n  usados en Centroam £rica como 
lo  es " jo lo te "  (p . IU5 ) como co rre sp o n d ien te  de "pavo ," d e ja  por 
fu e ra  voces que se  oyen d ia riam en te  en esa  re g io n ; de e s ta s  omi- 
s io n es  " c ip o te "  que s ig n i f ic a  "nifio" nos p arece  que es un ejem plo 
n o ta b le .
"V ocabulario  de p ro v in c ia lism o s  a rg e n tin o s  y b o liv ia n o s ."  Revue H is- 
panique lU (1906), 2kl -56k.
E sta  m onograffa de 32^ p£ginas es un e x tr a c to ,  seglin e l  p rS logo , 
de l a s  n o tas  que don C iro  tomo en una t r a v e s ia  por l a  pampa a rg en - 
t i n a  y l a  c o r d i l l e r a ,  lo s  l la n o s  y l a s  reg io n es  d e l N oroeste de
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B o liv ia . Despues d e l p rfilogo , aparece  una b ib l io g r a f ia  que co n tien e  
d ic c io n a r io s ,  v o c a b u la r io s , h i s to r i a s  y g e o g ra fia s  sobre l a  Argen­
t i n a  y  B o liv ia . E l a u to r  p re se n ta  una l i s t a  de re fra n e s  y modismos 
c r io l lo s  y  luego da un v o cab u la rio  de p ro v in c ia lism o s a rg en tin o s  y 
b o liv ia n o s ,  E s te  v o cab u la rio  t ie n e  c a r£ c te r  en c ic lo p ^d ico  ya que 
e l  a u to r ,  por ejem plo, emplea s i e t e  pag inas para  d i s c u t i r  lo  que es 
l a  coca a l  i n c lu i r  un n&nero co n s id e ra b le  de pormenores sobre su 
c u l t iv a c io n ,  sus fa c u lta d e s  a n e s te s ic a s  y su p u r i f i c a c i6n en a lc a -  
lo id e s :  coca ina  y h ig in a  (pp. 311-317).
V ocabulario  de p ro v in c ia lism o s  a rg e n tin o s  jr b o l iv ia n o s : £  o tro s  t r a b a -
,1os. P a r is ,  1906.
No hemos podido en co n tra r  e s ta  o b ra , pero probablem ente se  t r a t a  
de l a  im presion  en forma de .l ib ro  de l a  que acabamos de raencionar.
De acuerdo con e l  t i t u l o  C iro Bayo afiadi6 adera£s algunas obras de 
menor tamafSo.
F. H is to r ia s
A ucafiH l. fcpoca de R osas. M adrid: B ib lio te c a  Colombina, 1916.
E ste  l i b r o ,  e s c r i to  con sob riedad  academ ica, aunque determ ina y 
d e f in e  lo s  m oviles p a ra  y la s  consecuencias de l a  t i r a n i a  de Rosas 
en l a  A rgen tina , no se l im i ta  a e s ta  epoca ac iag a  s in o  que re c o r re  
v a r io s  p erio d o s h i s to r ic o s .  La obra se  ex tien d e  desde e l  momento en 
que e l  p ro ce r San M artin  p ro n o sticS  en un m a n ifie s to  desde e l  Peru 
(1820 ) (p . 2 6 ) que e l  pueblo a rg e n tin o  l l e g a r i a  a c an sa rse  de l a  
an a rq u ia  h a s ta  e l  p re se n te  en que se  red ac to  l a  obra cuando l a  Argen­
t i n a  e s ta  re g id a  por un p re s id e n ts  de poder c a s i  au to c rfitic o  (p. 16 9 ) . 
A pesar de la  t r a v e s ia  por v a r ia s  I’a se s  de l a  h i s to r i a  gob ern u tiv a
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de l a  A rgen tina  e l  in te rS s  se  c e n tra  en e l  gaucho. C iro  lo  d e f in e  
d iciendonos que "El gaucho es e l  paisano  de l a  A rg en tin o , e l  h a b i-  
t a n te  r u r a l  de l a  'Campafia,' Centauro de l a  l la n u r a ,  nacido  sobre  e l  
c a b a llo ,  c r ia d o  a l  a i r e  l i b r e  t ie n e  todos lo s  in s t in to s  y cu a lid ad es  
d e l  hombre p r im itiv o . . . .  A fav o r de e s ta s  com plejas c i r c u n s ta n c ia s , 
Rosas se  h izo  suyo" (p. 20). La segunda p a r te  de A u c a fild , "S a lv a je"  
es una novela donde se  hace r e s a l t a r  e l  h is to ric a m e n te  verdadero  
sadismo (p . 23*0 d e l tu e r to  Barcena (p. 207), que h izo  que un do cto r 
llam ado Donado se  c o n v ir t ie r a  en p erro  (caminando en c u a tro  p a tas  
ladrando  c u b ie r to  de grefias) p a ra  co n serv ar l a  v id a .
E l l i b r o  te rm ina mostrando lo s  gauchos de hoy en d fa  que, aunque 
r e t ie n e n  l a  co n c ien c ia  de su v a lo r  p e rso n a l y l a  grandeza de su fa n ­
t a s i a  p o e tic a ,  e s ta n  ahora co n v ertid o s  en nobles y generosos p a s -  
t o r e s ,  a g r ic u l to r e s  o r  jo rn a le ro s .
En e s ta  obra don C iro e s tu d ia  met6dicam ente l a  sub ida  de R osas. 
M uestra vfvidam ente c6mo i s t e ,  v a li in d o se  d e l e s p f r i tu  n6mada de lo s  
gauchos y de l a  v en ia  de lo s  n iv e le s  s o c ia le s  y econ6m icos, pudo 
aduefiarse d e l gobierno de l a  n a c i6n . Sefiala ademas c6mo e s te  d e s -  
p o ta , apoyado por l a  masa d e l pueblo y por e l  t e r r o r ,  se  pudo m ante- 
ner en e l  poder. Bayo in d ic a  tambiSn c6mo un t i r a n o  puede e s ta b le -  
ce r su regimen a l  ap rovecharse de una c irc u n s ta n c ia  de caos n a c io n a l.
E l a u to r  m uestra una p e n e tra n te  s e n s ib i l id a d  a l  e s tu d ia r  a  Rosas 
como un ind iv iduo  y sefiala la s  c a r a c te r £ s t ic a s  p e rso n a le s  y e s p i r i -  
tu a le s  que l e  f a c i l i t a r o n  su e x ito  como d ic ta d o r ,  Tampoco se o lv id a  
de se fia la r l a  c ru e ld ad  b e s t i a l  de e s te  hombre y l a  co rru p c id n  que lo  
mantuvo en e l  poder.
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B o liv ar y  sus t e n l e n t e s : San M artin  y  sus a l i a d o s . M adrid: Caro
Raggio, 1929.
Aunque con t i t u l o  d i s t i n t o ,  e l  te x to  es id e n tic o  a l  d e l l ib r o  
de don C iro  de 1916, Examen de p r6c e re s  am ericanos.
Examen de p r6c e re s  am ericanos. M adrid: Sucesores de Hernando, 1916.
En e l  prSlogo de e s te  l i b r o ,  don C iro d ic e  que "Lo o r ig in a l  de 
n u e s tro  e s tu d io  es que no lo  haremos desde e l  punto de v i s t a  c r i o l l o ,  
es d e c i r  no a l  modo id o lS tr ic o  a  que nos t ie n e n  acostum brados lo s  
h is to r ia d o re s  am ericanos, s ino  que con e l  desenfado de quien rep asa  
una m ito lo g ia  n ac io n a l"  (p . k ) ,
E l a u to r  se  in s p i r a  con la s  M emorias. s e r ie  de recuerdos de h i s -  
panoam ericanos y e x tra n je ro s  e d ita d a s  por Rufino Blanco Fombona. Por 
o t r a  p a r te  l a  e ru d ic i6n d e l l ib r o  estfi a fia n za d a  por e l  Cat&logo de 
documentos r e la t iv o s  a  l a  independencia  de Am erica, con ten idos en e l  
Archivo G eneral de In d ia s  de Se v i l l a , cuya p u b licac io n  h ab ia  empren- 
dido La Sociedad de P u b licac io n es  H is t6r ic a s  de Madrid (p. 7)» C iro 
Bayo p re se n ta  l a s  v id a s  de v a r io s  de lo s  p rd ce res  de l a  America H is- 
pana. Aparecen in c lu id o s  F ran c isco  M iranda, Sim6n B o liv a r , Santiago  
Narifio y Jo se  de San M artin  d£ndose " . . .  p re fe re n c ia  a l  asp ec to  
novelesco  d e l asun to  . . ( i b i d . ). Bayo t r a t a  de p re se n ta r  lo s  hechos 
h i s to r ic o s  de e s to s  heroes pero a l a  vez c o n je tu ra  sobre sus m otiva- 
c io n es  y se  p re sen tan  la s  v id as  de lo s  l ib e r ta d o r e s  como d esen v o lv i-  
m iento d ram atico .
H is to r ia  moderna de l a  America Espafiola. Desde l a  independencia a  nues- 
t r o s  d i a s .M a d r i d :  Caro Raggio, 1930,
S in  in c lu i r  prSlogo y empleando un tono de sob riedad  academ ica, 
C iro  Bayo d e sc rib e  l a  ex ten s io n  de l a  s u p e r f ic ie ,  l a  d iv is io n
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p o l i t i c a ,  e l  ndmero de h a b ita n te s  y  l a s  r iq u e z as  m in era les  y n a tu -  
r a l e s  de cada p a is  hispanoam ericano a n te s  de p e n e tra r  en su h i s t o r l a .  
Las d e sc rlp c io n e s  no son s is te m £ tic a s  ya que en e l  caso de l a  Argen­
t i n a  empieza dando e l  ndmero de k i l 6m etros de s u p e r f ic ie  y su d iv is io n  
p o l i t i c a  y a l  t r a t a r  d e l Peril te rm in a  con e s to s  mismos d a to s . Con 
re sp e c to  a  C entroam drica no menciona nada sobre  l a  g e o g ra fia  n i  l a  
g eo lo g ia  n i l a  zoo log ia  como lo  hace con lo s  p a ise s  de l a  America d e l 
Sur que conocia  a prim era mano. Los p a ise s  son mencionados mas o 
menos en orden g eo g ra fico  comenzando por l a  A rgen tina  y term inando 
con Mexico. Aunque l a  p o rc i6n h i s to r i c a  de cada p a is  es a lgo  esque- 
m a tica  e l  a u to r  sabe escoger generalm ente lo s  d a to s  de mayor t r a s c e n -  
d e n c ia .
G. Leyendas au reas
Los maraflones. Leyenda durea d e l  Nuevo Mundo. M adrid: B a i l ly - B a i l l^ r e ,
1913.
DespuSs de l a  c o n q u is ta  d e l im perio in c a ico  y l a  o b te n c i6n de 
can tid ad es  fab u lo sas  de o ro , afin quedaban esperanzas de que se 
h a l l  a r i a  o t r a  r e g i6n igualm ente pr«5diga en m eta les  p re c io so s . Aun­
que no es p o s ib le  de term inar e l  o r ig e n  de l a  leyenda de "El Dorado" 
s i  se  sabe que se  d e r iv a  de l a  e x is te n c ia  de un cacique que se 
u n taba  e l  cuerpo con oro  p u lv erizad o  y luego se  d i r i g i a  a l  cen tro  
d e l lago G ia ta v ita  y a rro jan d o  te so ro s  ofrendaba " a l  d ia b lo "  (p . 23). 
El v i r r e y  Mendoza cuya c o r te  e s ta b a  en Lima hablo con un cacique 
llam ado V ia rrazo  y e s te  l e  c o n t6 t a l e s  m a ra v illa s  que determ in6 
en v ia r una ex p ed ic i6n para  en co n tra r  e l  nuevo Perd (p . 28). Como 
c a p itd n  de e l l a  puso a  D. Pedro de Orstia (p . 2 9 ). E n tre  lo s
miembros de l a  expedici6n  e s ta b a  Lope de A g u irre : A gu irre  e l  lo c o ,
un in d iv id u o  r u in  y m alsino (p . 33) de quien se  co n fio  Orslia a p esa r 
de h a b e rse le  aconsejado que se  d esp ren d ie ra  de £ l (p . U5 ) . Orsua 
fue in ev itab lem en te  asesinado  y e l  l i d e r  de l a  co n sp irac i6 n  Fernando 
de GuzmSn (p . 9*0 fu e  a  su vez m uerto a  arcabuzazos por lo s  secuaces 
de A gu irre  (p . 135). S s te  se  tomo e l  t l t u l o  de p r£ncipe  y e l  a p e la -  
t iv o  de Lope de A g u irre , l a  i r a  de Dios (p . 137). Esto loltimo es 
ex traiio  en v i s t a  de l a  c ru e ld ad  d e l in d iv id u o  que en una o c a s id n , 
por ejem plo, echo a un herido  a l  agua y lo  v i6  ahogarse con mucha 
r i s a  (p . lU 8). S in  embargo, como lo  m uestra C iro Bayo, A guirre  
c r e la  que e l  hab ia  s id o  otorgado e l  deber de lu ch a r  c o n tra  lo s  
r ig o re s  y l a  i n j u s t i c i a s  de lo s  mandones (p . 217). Despues de 
haberse  aduenado de l a  ciudad de La M arg arita  (p . l6U) sabiendo que 
se preparaban  fu e rz a s  p ara  c a s t ig a r  sus fe ch o r£ as , A guirre  se  lanz6  
t i e r r a  aden tro  con sus hombres, lo s  marafiones (que tomaron e s te  
nombre despues de pasar e l  r£o Maraflon) (p . 1^2). L levaron unas 
banderas negras en que ap arec ian  dos espadas ro ja s  cruzadas en 
medio (p . 195).
Aunque A guirre  e ra  c r u e l ,  sus hombres rehusaron  abandonarlo 
cuando cayo con f ie b re  d u ran te  l a  fuga (pp. 202-203). La le a l ta d  
que podfa in s p i r a r  ultim am ente l e  f a l tS  cuando sus secuaces se 
v ie ro n  rodeados por la s  tro p a s  d e l rey  (p. 227). En un momento de 
a l t a  t ra g e d ia  e l  t i r a n o  mat6 a su h i j a  para  e v i ta r  de que fu e ra  
hum illada cuando e l  m uriera  (p . 229). A guirre  fue  a trapado  y lo
Joseph H. Silverm an in d ic a  que e s ta  escena e s t£  d u p licad a  con 
algunos cambios en l a  novela de V a lle -In c la n  as£ como o t r a s ,  v e rb ig ra c ia ,
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a ju s t ic ia r o n  a  arcabuzazos pero no a n te s  de que e l  t i r a n o  se  r i e r a  
de l a  m ala p u n te r !a  de sus verdugos (pp. 230-231). Por lo  ind lcado
D. C iro obtuvo una h i s t o r i a  que c o n te n la  elem entos verdaderam ente 
novelescos. En manos de n u es tro  a u to r  l a  h i s t o r i a  se  hace p a lp ab le  
y A g u irre  ap arece  como in d iv id u o  com plejo ya que es a  l a  vez 
a p re c ia b le  y ad m irab le . Se sefia la  l a  h e ro ic a  t r a v e s ia  de A gu irre  a l  
a tra v e s a r  e l  c o n tin e n te  por l a  reg io n  am azonica. Don C iro ademSs 
con in te rn s  c i e n t i f i c o  apunta que lo s  Maraflones t r a je r o n  a l a  c i v i l i -  
zacion l a  e x is te n c ia  en l a  s e lv a  de l a  v a i n i l l a ,  l a  q u in a , l a  za rza - 
p a r r i l l a  y l a  ipecacuana (pp. 2 lt0 -2 ^ l).
Los C esares de l a  P a ta g o n ia . Leyenda au rea  d e l  Nuevo Mundo: La Leyenda
d e l e s trech o  de M agallanes. M adrid: Pueyo, 1913.
En e s te  l ib r o  se  recoge una leyenda ta n  le g e n d a r ia  como f a n ta s -  
t i c a .  El a u to r  h a l la  campo a b ie r to  para  anim ar e l  in te r e s  y l a  
im aginacion d e l l e c to r  y a l a  vez p re se n ts  un r e l a to  amenisimo. El 
tomo de e s te  l ib r o  es c a s i  una novela  ya que t r a t a  de l a  fab u lo sa  
ciudad de "Los C esares" que se  h a lla b a  supuestam ente en lo s  d e s ie r -  
to s  de l a  P a tag o n ia . E n tre  o tra s  d e l ic ia s  l a  ciudad e s ta b a  ubicada 
e n tre  dos c e rro s  uno de diam ante y o tro  de p la ta  y  en e l l a  hab itaban  
en suntuosos p a la c io s  unos hombres de p ro cer e s ta tu r a  con armaduras 
de p la ta  b rufiida. E s ta  ciudad o p u len ta  h ab ia  sido  fundada por lo s  
in d io s  p a ra  l a  re su rre c c iS n  de la s  g lo r ia s  d e l im perio in c a ic o  
(pp. U8-U9 ) .  La leyenda se  h ab ia  ensanchado atin mas con l a  supuesta
lo s  in c id e n te s  en to rn o  a l a  d e r ro ta  de A guirre  y de T irano Banderas. 
Joseph H. S ilverm an, "V alle  In c la n  y Ciro Bayo: sobre una fu e n te  des
conocida de T irano B anderas," Nueva R e v is ta  de F i lo lo g ia  H ispanica lU 
(I9 6 0 ), 73-78.
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p e re g r in a c i6n de espafloles que en esa  reg io n  andaban perd idos y 
e n tr e  e s to s  h a s ta  se  l le g o  a i n c l u i r ,  a  p esa r de l a  im probab ilidad  
g e o g rS fic a , espafloles nSufragos d e l  E strecho  de M agallanes (p . 6 8 ). 
Don C iro  maneja lo s  d e ta l l e s  en to rn o  a  l a  leyenda con gran  m a e s tr la  
estim ulando a l  l e c to r  con pormenores de l a s  expediciones y encuentros 
b6l i c o s .  Ademas, Bayo o fre c e  d esc rip c io n e s  como l a  que t r a t a  d e l 
a v e s tru z  sudamericano (pp. 80- 8l ) .
Se in c lu y e  un v o cab u la rio  (p . 15M y h a s ta  una fo to g r a f ia  de 
lo s  in d io s  Tehuelches de l a  P a tagon ia  (p . 20U). Al f i n a l  de l a  obra 
don Ciro in d ic a  como l a  leyenda fu e  desaparec iendo  a n te  lo s  avances 
de l a  c i v i l i z a c i 6n.
Los c a b a lle ro s  d e l Dorado. M adrid: C liasica Espafiola, 1915.
En e s ta  leyenda Surea d e l  Nuevo Mundo, don C iro d e sc rib e  la s  
exped ic iones de lo s  espafloles que buscaban lo s  te so ro s  de lo s  
C hibchas, d e l  Centi, de D abaibe, d e l Cacique Dorado y l a  g ran  ciudad  
de Manoa (p. 21*6). Algunos de lo s  ex p ed ic io n a rio s  como Pedro de 
H eredia d ie ro n  con te so ro s  c o n s id e ra b le s  m ien tra s  que o tro s  como 
Federman, que re g re so  envuelto  en p ie le s  de anim ales y muerto de 
hambre, so lo  se encon traron  con d esd ich as .
Las lo c u ra s  que com etieron lo s  espafloles a l  s e r  im pelidos por 
l a  c o d ic ia  l e  s irv ie ro n  de m a te r ia l  ex c e len te  para  que don Ciro 
se fia la ra  la s  fla q u ezas  d e l s e r  humano. A l a  vez e je rc e  en su obra 
su don s a t f r i c o ,  por ejem plo, a l  r e l a t a r  l a  ex p ed ic i6n de Jimenez 
de Quesada en l a  r e g i 6n donde ahora e s t£  BogotS, Colombia. Dos 
espafloles oyeron e l  rebuzno de un asn o , cosa  e x tra o rd in a r ia  puesto  
que lo s  in d io s  no te n ia n  e s te  an im al; segfin don Ciro uno de lo s
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espafloles in t e r p r e t s  e s to  como una seflal cuyo s ig n if ic a d o  e ra  que 
lo s  espafloles a  manos de lo s  in d io s  r e c ib i r i a n  mas p a lo s  que un 
jumento (p . 2 6 ).
La r id ic u le z  de l a  bfisqueda d e l Dorado lle g S  a  su c e n i t  con l a  
exped ic ion  de W alter R ale igh  (en Guayana Up. 2121) que d i jo  que 
h ab la  v is to  u n ic o rn io s , c e n ta u ro s , en d riag o s , c in o c e fa lo s ,  e tc e te r a  
(p . 225). Don C iro hace n o ta r  con e s to  que l a  c o d ic ia  no e ra  p ro - 
p iedad  e x c lu s iv a  de lo s  espafloles (p . 212). F inalm ente e s ta s  expedi­
ciones fueron  red u c id as  a l  absurdo en l a  novela de V o lta ir e ,  C&ndido 
o, e l  Optimismo.
En e s ta  obra C iro Bayo lo g ra  in co rp o ra r mucha amenidad. T ra ta  
de la s  v a r ia s  expediciones de una manera cau tiv ad o ra  y v iv a rach a  
aunque no por e l lo  se  descu ida de s i tu a r  con gran  p re c is io n  lo s  
d a to s  h is to r ic o s .
H. Manuales
Las grandes c a c e r ia s  am ericanas. Del lago  T it ic a c a  a l  r£o Madera.
M adrid: Caro Raggio, 1927*
De acuerdo con e l  tema d e l t f t u l o  don C iro se  encarga de d es- 
c u b r ir  l a  mas r l c a  reg io n  de caza en l a  America d e l S u r, o s e a , l a  
f a j a  b o liv ia n a  d e l Lago T it ic a c a  a lo s  Llanos de M ojos, desde l a  
m eseta and ina a  l a  cuenca amazonica (p. 1 3 ). Por todo e l  l ib r o  e l  
a u to r  pone a d isp o s ic iS n  d e l cazador da tos g e o g ra fic o s , bo t£n icos y 
z o o lo g ico s . D escribe l a  caza am ericana: guanacos, a lp a c a s , av e s -
t r u c e s ,  pumas, Jag u a res , t a p i r e s ,  e tc e te r a .  Pero como sucede en 
la s  obras de n u es tro  a u to r  e x is te  e l  d esig n io  de aum entar l a  ameni­
dad y e l  in te rn s  todo lo  p o s ib le .  A si es que e l  te x to  no so lo  se
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l im i ta  a  p ro p o rc io n ar d a to s  de c az a , s iho  que, adem£s d e sc rib e  lo s  
panoramas m ajestuosos como e l  d e l Lago T it ic a c a  despues de una 
nevada (p. 1 6 ) ,  h i s t o r i e t a s  como l a  d e l c6ndor aquerenciado  que pro­
te g e  a  su b e n e fa c to r  (p . 5 3 ) ,  l a  g ran  u t i l i d a d  econ6mica de la s  
llam as y vicufias (pp. 5 ^ -5 6 ), e l  c a fe  e s p e c ia l  de B o liv ia  (p. 7 9 ), 
l a s  c re e n c ia s  de lo s  in d io s  sobre l a  m entem psfcosis o tra n sm ig ra c i6n 
de l a s  almas (pp. 100- 1 0 1 ) ,  l a  ex p lo tac io n  d escarada de e s to s  in d f -  
genas (p . 1 2 7 ) y  lo s  je r o g lf f ic o s  de e l lo s  (pp. 222-223), l a  p o s ib i-  
l id a d  de o b ten er p la t in o  en e l  B ra s il  (p. 212) y muchos o tro s  d a to s . 
Todas la s  d e sc rip c io n e s  estfin  salvoguardadas por l a  p re sen c ia  d e l 
n a rrad o r como te s t ig o  p re s e n c ia l  ya que e l  a u to r  no cuen ta  de 
segunda mano s in o  como persona experim entada.
H igiene d e l verano y de lo s  v e ra n e a n te s . M adrid: Rodrfguez S e r ra ,
1902.
Para saber e l  con ten ido  de e s ta  obra vease  su segunda ed ic io n  
que a p a re c i6 con e l  t i t u l o :  El v eran eo . En l a  p la y a . En lo s
baftos. H igiene d e l  v e ra n e a n te . M adrid: B a i l ly - B a i l le r e ,  1916.
H igiene sex u a l d e l  casad o . M adrid: Rubifios, 1913.
Libro in a se q u ib le .
H igiene sexual d e l s o l t e r o . El amor l i b r e  jr l a  p r o s t i t u c i6n . A lte ra -  
c lones s e x u a le s . M adrid: F e lip e  M arques, 1902.
Obra in a se q u ib le .
Hociones de in s t ru e c io n  c iv ic a . Rudimentos de d e rech o . Madrid: Suce-
so res  de M inuesa de lo s  R fos, 1905. *■"
Libro in a se q u ib le .
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E l v e ran eo . En l a  p la y a . En lo s  bafios m inero-m edicinales jr en la . mon- 
t a g a . I t l n e r a r i o s . Conse.1os p r a c t ic o s . H igiene d e l v e ra n e a n te . 
M adrid: B a i l ly - B a i l le r e ,  1916.
Aun s in  l e e r  e s te  l i b r o  se  puede n o ta r  que es una obra  de in d is -  
c u t ib le  c a ra c te r  co m erc ia l.
I .  N arraciones a u to b io g ra f ic a s
Chuquisaca o. l a  P la ta  P e ru le ra . Cuadros h i s t 6r i c o s , t ip o s  £  costum bres 
d e l  A lto  Peril (B o liv ia ) . M adrid: V ic to rian o  S u arez , 1912.
E ste  l ib r o  t r a t a  de l a  e s ta d ia  de C iro  Bayo en S ucre , B o liv ia , 
que ya hemos in c lu id o  en n u e s tra  b io g ra f ia  sobre  e l  a u to r ;  vease  l a  
secc io n  de l a  b io g ra f ia  que v e rsa  sobre  lo s  agos de don C iro en l a  
America H ispana.
Con D orregaray . Una c o r r e r la  sob re e l  M aestrazgo. M adrid: Juan
Pueyo, 1912.
El a u to r  n a r ra  sus e x p e rien c ia s  con lo s  c a r l i s t a s  d u ran te  su 
a d o le sce n c ia .
11  Ijer eg rin o  en I n d ia s . En e l  corazon de l a  America d e l S u r . M adrid: 
Sucesores de Hernando, 1911.
La r u ta  de e s te  l ib r o  es l a  a l t i p l a n i c i e  b o liv ia n a  en l a  prim era 
p a r t e ,  e l  o r ie n te  b o liv ia n o  en l a  segunda, e l  n o ro este  de B o liv ia  
en l a  t e r c e r a ,  y en l a  c u a r ta  Mojos y C h iqu itos contemporAneos 
(e s to s  dos iiltim os lu g a re s  son d i s t r i t o s  s e lv a tic o s  b o liv ia n o s  en 
l a  f ro n te r a  n o ro es te  que e s t£  co n tig u a  con e l  B r a s i l ) .  Los p o r-  
menores que don C iro nos o fre c e  d e l caraino re c o rr id o  son d e ta l l a d i -  
simos ya que nos inform a no so lo  sobre l a  g e o g ra ffa , por ejem plo, 
s in o  tam bien sobre l a  san id ad , e l  t ip o  de g o b ie rn o , anecdotas h i s -  
t o r i c a s ,  lo s  in d io s ,  l a s  f i e s t a s  lo c a le s ,  e l  v o c a b u la r io , e tc e te r a .
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Todas l a s  1+1+0 p ig in a s  d e l l i b r o  t ie n e n  e l  so sten id o  car& cter 
m etodico que hemos e jem p lific ad o . La txnica excepci6n aparece  cuando 
e l  n a rrad o r l le g a  a  S ucre. E ntonces, en vez de d e s c r ib i r  l a  c iu d ad , 
Bayo l e  recom ienda a l  l e c to r  que le a  su obra La p la ta  p e ru le ra  
(p . 95). Uno de lo s  momentos mfis re v e la d o re s  de El p e reg rin o  en 
In d ia s  es cuando C iro  Bayo da su c r i t e r i o  sobre  l a  abyeccion d e l 
in d io  peruano. SeHala que e l  despotism o espafiol no h a b ria  podido 
a b a t i r  a  t a l  grado l a  c i v i l i z a c i 6n indfgena s i  hub ieran  s ido  lo s  
in d io s  una ra z a  v i r i l  (pp. 52-53). Se basa para  e s to  no s6 lo  en 
sus observaciones s in o  tarabien en l a s  de an tro p 6logos b o liv ia n o s . 
Pero tam bien d efien d e  a l  in d io  sefialando que l a  m ejor g a ra n tfa  de 
sus derechos s e r i a  e s ta b le c e r  reglam entos y ordenanzas p ara  que no 
se  le s  e x p lo ta ra  despiadadam ente (p . 159 ) .
Don C iro a c re c ie n ta  e l  in te rn s  de El p e reg rin o  en In d ia s  a l  
ponerse en prim er piano y con tarnos algunas anecdotas de su v ia j e .
Al s a l i r  de Santa Cruz de l a  S ie r ra  recu erd a  que lle v a b a  te rc e a d a  
una te r c e r o la  W inchester con nueve cartu ch o s e ib a  en compafiia de 
un com erciante su izo  (p. 127). D espues, con e l  mismo s u iz o , se van 
r fo  abajo  por una v e r t ie n te  s e lv f itic a  (p . l 8l )  en un b a te l6n de 
o tro  m ercader su izo . El au to r va reco p ilan d o  la s  p e r ip e c ia s  de l 
v ia je  en e l  cu a l h ab la  que re sg u a rd a rse  de f ie b re s  (p . 181+), de 
rasgufios en e l  agua in fe c ta d a  (p . 18 6 ) y de p o s ib le s  encuen tros con 
lo s  in d io s  (pp. 200-203). F inalm ente lo  vemos regresando  con 
a l iv io  a l a  c i v i l i z a c i 6n en un vapor moderno por lo s  r f o s  Paraguay, 
Parana y e l  P la ta  h a s ta  Buenos A ires  (p . 1+1*0).
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Por l a  America desconocida . M adrid; Caro Raggio, 1927.
E ste  l ib r o  d e sc rib e  a q u e lla s  reg io n es  a is la d a s  de l a  America 
d e l  Sur que conoci6 e l  a u to r .  Al p r in c ip io  de l a  obra e l  au to r 
d e sc rib e  unos in d io s  de l a s  pampas que v iv fan  ce rca  de Bragado, 
A rg en tin a , lu g a r  c e rc a  de Buenos A ire s , donde don C iro ensenaba en 
l a  e scu e la  p r im a ria . A medida que co n tin d a  l a  n a r ra c i6n nos va 
dando pormenores de cada r e g i6n ; d e sc rib e  su s i t u a c i6n g eo g rS fica , 
su fauna y f l o r a ,  l a s  costum bres de lo s  h a b ita n te s  y a c la ra  lo s  
s ig n if ic a d o s  de p a lab ra s  d e l hab la  lo c a l .  Esto recu erd a  la s  d es-  
c r ip c io n e s  que h izo  C arrio  de l a  Vandera ta rab iln  conocido como 
Bustamante o Concolorcorvo en El l a z a r i l l o  de c iegos cam inan tes.
Luego hace lo  mismo e l  a u to r  a l  i r s e  con unos tro p e ro s ,  vaqueros 
que conduclan ganado vacuno desde Tucum£n a B o liv ia . La prim era 
p a r te  d e l v ia je  es de Tucuman a  S a l ta ,  de S a l ta  a  Ju ju y , de Ju ju y  a
l a  Quiaca (e s te  Gltimo lu g a r  en l a  f ro n te r a  e n tre  l a  A rgentina y
, B o liv ia ) .  Al e n tr a r  en B o liv ia  menciona y d e sc rib e  la s  po stas  de
e s te  p a ls  que l e  recuerdan  la s  de C iro , emperador de P e rs ia . Su 
in te r e s  en la s  p o s ta s  es p a re c id o , aunque no en c a n tid a d , a la s  
d e sc rip c io n e s  que aparecen  en El l a z a r i l l o  de c iegos cam inan tes.
En segu ida  don C iro  d e sc r ib e  su e s ta d la  en Sucre que ya hemos 
d e s c r i to  en su b io g ra f la .
Despues de e s te  p a re n te s is  contin tfa  con l a  d e s c r ip c i6n de B o liv ia  
incluyendo una c o n s id e ra b le  p o rc i6n de c o lo r  lo c a l .  La t r a y e c to r ia  
de l a  n a rra c io n  va v irando  en d i r e c c i6n g eo g rS fica  d e l n o r te  a l  
o r ie n te  h ac ia  l a  zona mas a p a rta d a  de B o liv ia  en l a  r e g i6n de (San 
Jo se  de) C h iq u ito s . Dentro de l a  n a r ra c i6n toma l a  oportunidad  de
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defender l a  la b o r  de lo s  J e s u i ta s  con lo s  in d io s  a n te s  de su expul­
s io n . Alaba la s  m isiones de lo s  fran c iscan o s  que su p lan ta ro n  a lo s  
J e s u i ta s  en l a  obra de ayudar a lo s  in d io s .  Esto l e  t r a e  a mente 
una c i t a :  "P rescind iendo  de l a  ob ra  c iv i l iz a d o ra  de la s  m isiones
. . .  cada una v ien e  a  s e r  una 'g ran d e  hacienda ad m in istrad a  por un 
padre y un c o a d ju c to r '"  (p . 2U l), fls ta  d e f in ie i6n de la s  m isiones 
l a  e laboro  e l  a u to r  de El l a z a r i l l o  de c iegos cam inan tes. Bayo se  
r e f i e r e  ta n to  a  El l a z a r i l l o  de c ieg o s  cam inantes como a su d e s c r ip -  
c io n  de l a  r u ta  e n tre  Montevideo y Lima, r u ta  que don Ciro ha 
seguido en gran p a r te .
En e l  r e s to  d e l l ib r o  Bayo d e sc rib e  su e s ta d ia  en la  r e g i6n 
gomera d e l O rien te  b o liv ia n o .
J .  Novelas
L a z a r i l lo  e sp ah o l. M adrid: Pueyo, 1911.
Vease e l  te r c e r  c a p ltu lo  de e s ta  d is e r ta c id n .
E l p ereg rin o  e n tr e te n id o . (V ia je  romanesco). M adrid: B a il ly -
B a i l le r e ,  1910.
V^ase e l  cu a rto  c a p f tu lo  de e s ta  d is e r ta c io n .
Orfeo en e l  in f ie r n o . N ovela. Madrid: B a i l ly - B a i l l l r e ,  1912.
Orfeo en e l  in f ie rn o  es una gran  novela . Tiene una a c c i6n muy 
b ie n  a r t ic u la d a .  Las re la c io n e s  e n tre  lo s  p erso n a jes  son de gran  
a u te n tic id a d  ya que l a  tram a no t ie n e  ningtin in te rn s  de l l e g a r  a 
so lu c io n es  d ram aticas a le ja d a s  de l a  v e ro s im ili tu d .
La novela se  c e n tra  en e l  pueblo r ib e re n o  de P asa jes  en Guipuz- 
coa. El c le r ig o  c a r i t a t iv o  d e l lu g a r ha adoptado dos huerfanos de
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su  f a m il ia ,  M iguel y M arla Mendi, Miguel ren u n c ia  a  h ace rse  s a c e r -  
d o te  y se  marcha a  I t a l i a  p a ra  e s tu d ia r  c an to . M arla se  va p a ra  
Madrid con una te r e e r a  de a p a r ie n c ia  in o c en te . En l a  v i l l a  y c o r te  
es seducida por un b ar6n, M iguel a l  r e g re s a r  de I t a l i a  va en busca 
de e l l a  pero  l a  en cu en tra  ag o n izan te  y  luego m uere. Despu£s de m o rir 
e l l a ,  M iguel, que h ab la  deseado c a sa rse  con su prim a, M arla d ecide  
v e n g a rla . Logra su prop6 s i t o  a l  r e v e la r le  a  l a  h i j a  d e l  baron  que 
c la s e  de padre t i e n e .  E sta  lo  abandons y se  hace m onja.
C iro Bayo m uestra que t i e n e  un conocim iento profundo de l a  c iu ­
dad de Madrid y de l a  c o rru p c i6n que e x is te  a l l l .  Segfin su v i s i 6n 
l a  v i l l a  y c o r te  es un lu g a r  desconso lador donde im pera e l  in te rn s  
p e rso n a l en c o n tra s te  con l a  c a r id a d  c r i s t i a n a  de lo s  puebl-os como 
P a sa je s . Sefiala que en l a  c a p i t a l  de Espafia e l  que l le g a  con id eas  
in o cen tes  luego l le g a  a  desengafiarse ya que por to d as  p a r te s  hay 
e x p lo ta d o re s .
La acciS n  es tS  b ien  a r t ic u la d a  y e l  in te rn s  no decae en ningfin 
r a to .  Encanta l a  g ran  m a e s tr la  n a rrad o ra  de Ciro Bayo que in tro d u ce  
en l a  novela  pormenores que c a ra c te r iz a n  e in d iv id u a l!z a n  a lo s  
p e rso n a je s . Tomese por ejemplo e l  cu ra  don B a s ilio  cuya mayor p e r­
v e rs io n  es su a f ic io n  por e l  rap£ que av iva en n o so tro s  n u e s tra  
s im p a tia  y ,  c o n tra s te s e  con e s to  la s  in fu la s  de l a  g ran  dama dorla 
F lo ra  que se  p re se n ts  ta n  ind ignada porque M aria, to d a v la  in o cen - 
to n a , desea t r a e r l e  a  su t i o  un poco de rap £ .
Otro v a lo r  de l a  novela  es l a  con fianza  y v e rac id ad  de lo s  
fondos r u ra le s  o urbanos que son ta n  c r e ib le s  por e l  m arav illo so  
ta le n to  de o b se rv ac i6n d e l a u to r .  Bayo da l a  im presi6n de que lo s  
ha conocido a  prim era mano.
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La r e in a  d e l  Chaco. Novela am ericana de aventv iras. M adrid: Caro 
Raggio, 1935-
C iro  Bayo c e n tra  e s ta  novela  h a c ia  1931 en l a  6poca f r a t i c i d a  
en que e l  Paraguay y B o liv ia  se  d ispu taban  reg io n es  f ro n te r iz a s  
s itu a d a s  en e l  Chaco. Manuel Rada, c a p ita n  paraguayo, es cap tu rado  
con o tro s  co m p atrio tas  a l  r e n d ir s e  e l  f o r t l n  que d e fen d la . Manuel 
va a s e r  fu s ila d o  despu&s de o f re c e r  su v id a  en lu g a r  de l a  de su 
hermano menor, Jo se . Manuel lo g ra  ev ad irse , despues de vagar en l a  
s e lv a  es cap turado  y llev ad o  a l  campamento de l a  t r i b u  guacurG.
El p r is io n e ro  comparece a n te  l a  vo lup tuosa  p rin c e sa  in d ia  I ru p e .
E sta  se  enamora de Manuel y hace que e l  se  case con e l l a  a  cambio 
de en sefla rle  donde yacen d ep o s ito s  de p e t r 6 leo  que lo  podrfan  hacer 
r ic o  y tam bien en riq u ece r l a  t r i b u .  Jo se  Rada l le g a  a  saber e l  
paradero  de su hermano. Despu£s de m o s tra r le s  a  lo s  ge6logos de l a  
S tandard  O il Company lo s  yacim ien tos p e t r o lf f e ro s  a  cambio de una 
suma c o n s id e ra b le , Manuel Rada abandona a su esposa in d ia  y e s ta  se 
s u ic id a  en p a r te  por amor y en p a r te  por haber tra ic io n a d o  a su 
pueblo . El p e rf id o  se  va a v iv i r  a  Asunci6n , Paraguay, con su nueva 
esp o sa , E s te r ,  h i j a  d e l in g en ie ro  neoyorquino C ec il Hudson.
Los conocim ientos que obtuvo e l  a u to r  en sus p e reg rin ac io n es  por 
l a  America desconocida l e  dan p re s ta n c ia  a l  fondo n a tiv o  en que se  
mueve e l  p ro ta g o n is ta  y su p r in c e sa  in d ia .  A v e c e s , s in  embargo, 
don C iro se d e ja  l le v a r  por su deseo de m o stra rse  p e r i to  a l  d e s c r ib i r  
l a  fauna y f lo r a  s e lv a t ic a  lo  cu a l l le g a  a r e t r a s a r  e l  curso  de l a  
acc io n .
El mayor a c ie r to  de l a  novela e s tli en m ostrar l a  lucha e n tre  lu  
b e l le z a  y e l  m a te ria lism o . El agen te  corr.uptor es l a  c iv i l ! z a c i6 n
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que p a ra  m antener en p ie  sus in te r e s e s  in d u s t r ia le s  ex p lo ta  s in  
m ise r ic o rd ia  l a  s u p e r f ic ie  t e r r e s t r e .  La b e l le z a  n a tu r a l  ta n  amada 
por don Ciro es expo liada por lo s  e s tra g o s  de l a s  compaMas p e tro -  
l l f e r a s .  Los ind lgenas son echados de sus t i e r r a s  b a jo  l a  amenaza 
de la s  armas de fuego de lo s  in v a so re s . Uno de lo s  cac iques se  
queja  de l a  d e v a s ta c i6n que r e a l iz a n  lo s  e x tr a n je ro s :  " . . .  a su s ta n
la  caza ; s i  com ercian con n o s o tro s , nos engafian; s i  nos emplean, 
nos ex p lo tan , y s i  nos b rindan  l a  am istad  es p a ra  t ra e rn o s  enferm e- 
dades que no conocemos y v io la r  a  n u e s tra s  m u jeres” (p , 52). El 
in d io  term ina siendo esc lav izad o  y e l  ex p lo tad o r d isc u lp a  su i n t r o -  
m ision en l a  se lv a  seHalando que e l  in d fg en a  como todo  e l  mundo se 
debe someter a la s  d isp o s ic io n e s  de l a  c i v i l i z a c i 6n o c c id e n ta l .
El lu c ro  f in a lm en te  corrompe todo bajo  l a  consigna h ip o c r i ta  de 
que e l  c a p i ta l  es n ecesa rio  p ara  so s te n e r  l a  c i v i l i z a c i 6n. Manuel 
Rada d e sp re c ia  e l  amor s in ce ro  de l a  in d ia  por l a  oportun idad  de 
en riq u ece rse  aunque e s to  im p lica  l a  e s c la v itu d  de lo s  in d io s  que l e  
hablan brindado su h o s p ita l id a d .
Aunque don C iro nos p re se n ta  e s ta  s i t u a c i 6n lam entab le  nunca 
cae en una p ey o ra ta  a b u rr id a . Toda l a  n ovela  estfi rodeada d e l en- 
canto  de l a  n a tu ra le z a  t r o p ic a l  y d e l i d i l i o  amoroso. Aun en lo s  
p erso n a jes  mas corrom pidos to d a v la  queda un re s id u o  de v i r tu d  que 
e l  a u to r  su g ie re  que b ien  podrxa a f lo r a r  algfin d la  y s u s t i t u i r s e  por 
elem entos soeces d e l in d iv id u o ,
El e s t i l o  de l a  obra es s e n c i l lo  aunque ex p resiv o , El marco 
e s te t ic o  de lo s  p asa je s  t r o p ic a le s  e s t£  hab ilm en te  exp lo tado  e 
igualm ente l a s  m a ra v illa s  que l a  n a tu ra le z a  ha prodigado en e l lo s .
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EL in te r e s  d e l l e c to r  est& so s ten id o  o ra  por lo s  t ra n c e s  en que se  
h a lla n  expuestos lo s  p e rso n a je s  o ra  por e l  t a le n to  de C iro Bayo que 
sabe c re a r  a l  m ostrarnos in d iv id u o s  p ro v is to s  de p e rso n a lid ad es  
a u te n tic a s  y v i t a l e s .
Venus c a te d r a t ic a . T ratado de g a la n te r f a . M adrid: Pueyo, 1917.
E sta  es una obra d e s ig u a l ya que Bayo novela  l a  a d o le sc e n c ia  de 
l a  p ro ta g o n is ta , Nin6n de L enclos. Pero luego d ecide so lo  t r a t a r  
algunas de la s  hazafias de e s ta  famosa co r te sa n a  de lo s  s ig lo s  XVI 
y XVII ya que s e r f a  una la b o r  i n f i n i t a  n o v e la r todos lo s  a c o n te c i-  
m ientos de su  v id a . Al f i n a l  de l a  obra d e ja  de n o v e la r por com- 
p le to  y so lo  tra d u c e  l a s  c a r ta s  de l a  c o r te sa n a  que forman un v e rd a -  
dero t ra ta d o  de g a la n te r fa .  La obra  r e s u l t a  s e r  una Venus c a te d ra ­
t i c a  como in d ic a  e l  t f t u l o .
Ciro Bayo con su despejo  c a r a c te r f s t ic o  no c r i t i c a  s in o  que m£s 
b ie n  nos p re se n ts  la s  c irc u n s ta n c ia s  novelescas de l a  p ro ta g o n is ta  
y e l  le c to r  puede ju z g a r  s i  desea su c a r£ c te r  y m ora lidad . El 
l ib r o  t i e n e  l a  c a r a c t e r f s t i c a  de s e r  mayormente un catfilogo de la s  
co n q u istas  de NinSn. Pero e l  a u to r  e v i ta  de que e l  l e c to r  se  
ab u rra  ya que l e  saca  p a r tid o  a  cada hazafia de l a  c o r te sa n a . Ninon 
sometio a  sus a ten c io n es  hombres de em inente rango n o b i l i a r io ,  por 
ejem plo, e l  g ran  Cond6 a s f  como algunos p re te n d ie n te s  p oderosos, 
v e rb ig ra c ia ,  e l  ca rd en a l R ic h e lie u  (pp. 55-56). Aunque e s to s  
t r iu n fo s  de l a  c o rte san a  e s ta n  conectados como una h i l e r a  de e x i to s , 
e s ta n  a  su vez engastados en lo s  pormenores que don C iro nos va 
dando r e f e r e n te  a lo s  re in ad o s  de Luis X III y XIV. Tampoco d e ja  
Buyo paaar in ad v e rtid o s  aq u e llo s  momentor. de lionda emocifin que
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pueden conmover a l  l e c to r  y m o s tra r le  a  c la r a s  l a  s i tu a c i6 n  de 
Ninon. Como t a l  podemos m encionar e l  encuentro  de l a  c o r te sa n a  con 
su h iJo . S s te  por ordenes de e l l a  nunca h ab ia  lleg ad o  a  saber 
quien e ra  su p ro g e n ito ra . Pero di6  con l a  verdad cuando quiso  
se d u c ir  a  Ninon y e l l a  se  h a l lo  o b lig ad a  a d iv u lg a r  l a  verdad ; 
entonces se  d e s a r ro l l6  una escena de gran  te rn u ra  a l  reco n o cerse  
con so llo z o s  madre e h i jo  (p. 96).
K. Ocultismo
Una le c c i6 n  de magia o_ de como "Mas v a le  vaca en paz que no p o lio s  en 
a g ra z . " Tomo I I I  de Coleccion de f ra s e s  r e f ra n e s  en a c c io n .
M adrid: B a i l ly - B a i l le r e ,  1903.
E sta  obra no e s ta  a seq u ib le .
Lo n a tu r a l  jr lo_ so b re n a tu ra l en el_ o c u ltism o . M adrid: Caro R aggio ,
1927.
La obra no e s ta  a se q u ib le .
L. Verso
La Colombiada. M adrid: V ic to ria n o  S uarez, 1912.
A p esa r de que la s  hazarias de Col6n ya hablan  sido  p o e tizad as  
por e l  nortearnericano Jo e l Barlow en d ie z  can tos en 1807, por l a  
f ra n c e sa  Madame de Boccage (1770-1802) y e l  espafiol F e lip e  Trigo 
Galvez en 1885 en v e in te  y cu a tro  can tos (p . v i i ) ,  C iro Bayo d e c i-  
d lo  abordar e l  tema tam bien en oc tavas de to  no ep ico . Segfln l a  
v e rs iS n  de don C iro , Dios creo  la s  Americas para  su p la n ta r  l a  
p e rd id a  de A tla n tid a  (p. lU ).
Bayo a la b a  l a  m ajestad  de lo s  c o n tin en te s  am ericanos con sus 
m ajestuosas s ie r r a s  y m agnificos oceanos (p . 1 5 ). Luego e l  enfoque
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d e s c r ip t iv o  se  c e n tra  en l a  f ig u ra  de Colon y sus naves (pp. 22-23)  
y su  in tre p id o  v ia j e  m arino por un mar desconocido y considerado 
t e r r i b l e  (p . U3 ) . Col6n asc ien d e  en p o r te  h ero ico  a l  te n e r  que 
e n f re n ta r s e  con sus m arineros am otinados que lo  t r a ta n  de e x tra n -  
J e ro . Estiman que lo s  ha sumido en l a  lo c u ra  (p . 110). Aumenta e l  
tono m ajestuoso d e l poema a l  con firm arse  su v is id n  a l  ap arecer l a s  
prim eras senas de v id a  p ro v in ie n te s  de America (p , 126). La arenga 
de Colon a sus m arinos a l  co n firm arse  su v is i6 n  en e l  t r iu n f o  d e l 
descubrim ien to  est& p resen tad a  con verdadero  tono epico (pp. 132-136).
E l poema e s ta  engalanado por a lu s io n e s  a  d io ses  m ito l6 g ico s  
(p . 8 ) ,  s e re s  fab u lo so s  como lo s  dragones (p . 5) y  por p e r s o n if ic a -  
c io n es de l a  n a tu ra le z a  m a jestu o sa , v e rb ig ra c ia ,  e l  monte Teide de 
la s  C anarias (p . Uo) .  El v a te  in c lu y e  ademas s im ile s  6picos como 
l a  comparaciSn de Colon y lo s  navegantes a Jas6n y lo s  argonautas 
(p . b j ) .  Don C iro igualm ente aumenta la s  re so n an c ia s  p o e tic a s  d e l 
poema con una d ig re s i6 n  ex ten sa  en e l  Canto V en que t r a t a  de unos 
amantes en una i s l a  encantada a l  e s t i l o  de lo s  an tig u o s  l a i s  b re -  
to n es  (pp. 71- 9 1 )* El p o e ta  l e  da cab id a  a l  elem ento r e l ig io s o  con 
l a  a p a r ic io n  de l a  V irgen M aria a  lo s  navegantes en un rayo de lu n a  
(pp. 101-102). Don C iro tarabi6n p ro y ec ta  su poema a l  fu tu ro  a l  
hacer que p reco n icen  algunas magnas f ig u ra s  espanolas d e l  p o rv en ir: 
V elazquez, C o rte z , Ponce de Leon y P iz a rro  (p . 158). Aunque en 
e s ta  obra e s ta  ev id en te  e l  entusiasm o de su c read o r no por e l lo  
lo g ra  aproxim arse a un n iv e l  verdaderam ente ep ico  ya por l a  f a l t a  
de trab azo n  de todos sus componentes ya por l a  escaza  a l t i t u d  d e l 
vuelo p o e tico  con que e s ta  e s c r i to .
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Dormir l a  mona. Tomo V de l a  Colecci6n de f ra s e s  r e f ra n e s  en a c c io n .
M adrid: B a i l ly - B a i l l§ r e ,  190U.
E s ta  obra no e s ta  a se q u ib le .
E p ita lam io  a la s  bodas de A lfonso X II . B arcelona, 1879*
C iro  Bayo menciona en su a u to b io g ra f la  d e l Apendice de l a  
E n c ic lo p ed ia  que gano: " . . .  un buen premio en m e ta lico  d e l Ayunta-
m iento de Matanzas CCubaD, a l  prim er ep ita lam io  CsicD a l a  boda de
O
A lfonso XII con M arla de l a s  Mercedes . , . . "  Aunque don Ciro 
in d ic a  e s to  no hay ev id en c ia  b ib l io g r£ f ic a  de que haya publicado 
e s ta  o b ra .
3
E n c ic lo p ed ia  U n iv e rsa l, l o c . c i t .
VITA
R ichard  Edgar Zwez naci6  en T e la , Honduras, e l  16 de d iciem bre 
de 1939- A s is t io  a l a  E scuela  E vangelica de San Pedro S u la , H onduras, 
d u ran te  lo s  prim eros t r e s  grados de l a  escu e la  p r im a ria . Termin6 e l  
r e s to  de su  educaci6n p rim aria  en la s  escu e las  am ericanas de l a  T ela 
R a ilro ad  Company, su b d iv is io n  de l a  U nited F r u i t  Company. Luego se  
educ6 con lo s  cu rso s de co rrespondencia  de l a  American School de Chi­
cago, I l l i n o i s ,  lo  cu a l lo  prepar6  p ara  que s a l i e r a  aprobado en e l  
G eneral E ducationa l Development T est d e l e je r c i to  es tadoun idense . E ste  
e x i to  fue  confirm ado a l  r e c i b i r  en 1961 un c e r t i f ic a d o  de Warren Easton 
High School de New O rleans.
De 1958 a 1961 s i r v io  como soldado en e l  Cuerpo Medico d e l 
E j& rclto  de lo s  Estados Unidos de America. D urante e l  perlodo de 1961 
a 1965 a s i s t i o  a L ou isiana S ta te  U n iv e rs ity  en New O rleans y de e s ta  
in s t i tu c io n  r e c ib io  e l  grado de Bachelor o f  A r ts .
Continuo cursando e s tu d io s  en Tulane U n iv e rs ity  h a s ta  g rad u arse  
en 1968 con e l  t i t u l o  de M aster o f A r ts . En 1970 in g re so  en L ouisiana 
S ta te  U n iv e rs ity  en Baton Rouge especializ& ndose en espaflol y f ra n c e s .
Desde 1965 a  1968 ensefiS en lo s  n iv e le s  secundarios y p rim ario s  
de M e ta ir ie ,  L o u is ian a , y Chicago, resp ec tiv am en te . Y fue in s t r u c to r  
en V irg in ia  In term ont C ollege de B r i s to l ,  V irg in ia .
P ublico  en 1970 Hacia l a  r e v a lo r iz a c i6 n  de l a  Segunda p a r te  del 
L a z a r i l lo  {1555) y en 1972 L a z a r i l lo s  r a r o s : E l l a z a r i l l o  de B adalona,
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L ife  and Death o f Young L a z a r i l lo , L a z a r i l lo  d e l Duero con A lbatros 
E diciones de V a len c ia , Espafia. Sus ohras son d is t r ib u id o s  por E d ito ­
r i a l  C a s ta l ia  de M adrid.
Se caso con Mary E lle n  Monroe de Bogalusa, L o u is ian a , e l  23 de 
a b r i l  de 1965 . Les nac i6  R andall E ric  Zwez e l  5 de diciem bre de 1970.
E l a u to r  de e s ta  d is e r ta c iS n  es cand idato  p a ra  e l  t l t u l o  de 
Doctor o f  Philosophy en lenguas romances.
